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Part 1 Fossil Diatoms. Pollen Grains and Spores 
1 Introduction 
Some diatomaceous deposits occur in various stratigraphical horizons of the late 
Cenozoic strata distributed in the northern and central parts of Noto Peninsula of 
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Text-fig. 1. !ndex Map showing th日 studiedArea 
the Hokuriku region， Cenω 
tral Japan. 
The sample analysed in 
the present research was 
collected Y oshio KASENO 
of the Institut邑ofGeology， 
Faculty of Scienc告， Kana司
zawa University， on Nove欄
mber of 1961 came from 
the Hojuji di丘tomaceous
mudstone， which occurs 
in the neighbourhood of 
Tsubone (Text-fig. 2: Geo四
logical Map)， Suzu City. 
The Hojuji diatoma-
ceous mudstone lie down in 
the lowest horizon as com-
pared with other diatoma晴
ceous mudstones of Noto 
Peninsula such as the Iizuka 
mudstone， the Iida muふ
stone and the Wakura mud-
stone. 
ICHIKAWA， one of the 
writers， divided the one 
sample into three parts and 
sent e旦ch part to other 
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writers for the purpose of studing microfossils. Diatoms are investigated by ICHI四
KAWA， Silicoflagellat巴sand A.rachaeomonads by BACHMANN and Pollen Grains and 
Spores by Fu JI . 
n Stratigraphy 
Many Neogenεmudstones widely clistribute on the headlancl of Noto Peninsula. 
Some of them generally contain fossi1 cliatoms in spite of quantity. 1n this district， 
they are geo10gically diviclecl into three mel11bers such as the Hojuji diatomaceous 
mudstone， the Iicla diatomaceous muclstone ancl the Iizuka cliatomaceous muclstone. 
These m印 lbersare l11ainly composecl of homogeneous silty cliatomaceous muclstone 
which is characterizecl by the clominance of microベ)rganisums園
The Iizuka cliatomaceous l11uclstone l11ember occupies a horizon above the glau聞
conitic layer， ancl is a l11arine deposit which belongs to the 1atεstage of Late Miocene. 
It seems to indicate an upheava1 phase of the crustal movement at the c10se of 
Micldle Miocene. 1961， ICHIKAWA describecl about the marine fossil cliatol11s founcl in 
the Wakura diatol11aceous Becls. These cliatoms must be -chronologically correlated 
with those of the Iizuka cliatomaceous muclstone l11ember. 
The Iicla cliatomac巴ousmuclstone member is a marine deposit which is covered 
by the glauconi tic layer. 1 t Iscompos巴clof tuffac色ousbeds with several intercalations 
of cliatomaceous mudstone， and belongs to the early stage of Late Miocene. 
The Hojuji diatomaceous mudstone l11ember as the same of the two above-said 
members is a marine deposit ancl belongs to the last stage of Late恥1:iocene.The 
Hojuji member may be ascrived to a sma11 caldera-like depression which perhaps came 
into existence after an intense volcanism occured at the last stage of Micldle Miocene. 
A.s a bed rock in this area， dacitic tuff and andesitic pyroclastics of Early Miocene 
are widely recognized. Therefore， the Hojuji diatomaceous mudstone member also 
lay on this bed rock with the Higashiinnai alternation which is composecl of mud， 
sand and gravel. The structure of this area is of very interest as shown in Text-figure 
2. The attitude of the Hojuji member is NI00幽30屯 orN50 -30oW in strike and 100-
200E in dip. Its thickness is some 100m at Tsubone and Hojuji. These members of 
Hojuji ancl Iizuka are a1so concentrically distributed from Ukai-town situated at the 
center of this area. 1n oth巴rwords， dips and str北esof these members a1so covergent 
to UkaI-town. Such a geological structure shows that a sedimentation of the past 
in this area has occurecl in a circular depression which may be thought a caldera by 
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Text-fig. 2. Geologicai. Map in Hojuji A眼科 NotoPeninsula， Central japan (Mainly after S. ISHIDA， 1号5旬。
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Mkrofos，;ib iOl1nd from Nolo， Japari 2ヲ
which 1S gray <)1' light orange in 仁川our，siliceous and hard， with lvIakiyama chitanii 
and some Foraminiferas， belonging to the last stage of Middle j¥ν1iocene (See Table 1). 
Th告 Hojujidiatomaceous mudstone mem恥rcontains Foraminiferas， Radiolarians， 
S ilicoflagella tεs， pollen grains and spicules， being especially charderized by a very 
rarc species such as l'riceratiwn circul11vallatwn. 
Table 1. The Neogcne Format.ions of Hojnji Area， Noto 1元日insl.1a，Central Japan 
(After W. ICH!KAWA 己主 Y. KASENO， 1963) 
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( 1 ) 下りre引可N削杭《仁)1"ゐ"C
( 2) Description りfA弘E呂巴mblage
(3) P日aleoecolo仁g幻yア O叫fDi限a.t杓Ol1l1  
(4) Conclusion 
( 5) Systematic Descriptions 
( 1) Foreword 
'Nhen the writer examined the sample of the Hoju.ii diatomaceOLls mudstone， it 
was to be find some peculiar diatoms except common oneswhich are mostly found in 
the Wakura Becls. It w出 justas the writ町ほp巴cted. 1n this area， the geological 
speculation about fossil diatoms in several connected becls brings a Iegitimate con-
dusion concerning the relationship of stratigraphy and microp且leontology.The disparty 
of ag巴 somewhator very clistinct1y indicates a definte assemblage of species. The 
fossil diatoms found il1 thc Hojuji diatomaceous ll1udstone contain sever乱 rarespecies 
and vaτieties， and shmv the special a88embl且geof diatoms as compared with other 
diatomaceous mudstones ne乱rthls area. 
( 2) Description of the Assembl日ge
Till now， the following f088i1 diatoms were found in the Hojuji diatomaceous 
mudstone: 
Melosira distans var. lirata 
11 sol 
??
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Hyalodiscus ukaiensis 1. sp. 
/1 ambiguus 





〆'1 var. crassa !I 
庁 zngens 
Coscinodiscus wakuraensis 




I! oculus iridis 
/〆 asteromphalus 
/1 apiculatus v呂r.amoigua 






Actinoptychus parda var. tsu品oneensis1. var. 
庁 splendens
Aulacodiscus laxus var. octonarius n. vョr.
11 tubulo-crenatus 
I! var. jajうonicus11.γar¥ ノ
ノ/ orientalis 
adonis var. horyuensis n. var. 
reliculatus var. schmidtii 
11 
/1 
Auliscus caelatus var. constricta 
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Triι:eratiurn arctium var. mitsukeensis n. var. 
11 antedilvianw1l 
/ノ qui nquelobata 
/〆 pentagonum 
ノ/ ci rcumvall atum 
BiddulPhia pulchella 
ノ I! var. elliptica n. var. 
11 suzuenszs n. sp. 
11 regzna 
11 tuomeyi 
I! regina var. ? scandica 
Hemiaulus ambiguus 
Lcudugeria janischii 
Rutilaria eρsilon var. longicornis 
11 capitata 
庁 hexagonavar. cornuta 
Rhabdonema japonicum 


































11 addition to the above-said species， the following species and varieties were 
found when the writer examined other spre旦dedsectiol1s mounted from the same 
sample. 
Actinoptychus undulatus (Syn. A. senarius) 
Diameter， 50μ。
Amphora libyca var. baltica 
F 
R 
Length， 120μbreadth， 26μ. Fresh-brackish water. 
Ditloneis jinnica f. duPlo.か例ctata R 
Major axis， 140μminor axis， 60μ. Fresh water. 
Fragilaria aequalis R 
Length， 140μbreadth， 17μ. Fresh -brackish water. 
Glyρhodiscus grunowii R 
Diameter， 50μdiameter of innεr circule， 34μ; 
diameter of c邑ntralsmall circule， 6.5μ. 
32 同r. iメtFUJI and A. BACHMANN 
Phacodl:SCUS (Sy目。 Coscinodiscustunctulatus) R 
Diameter， 100μ。
Ralウhoneisamjうhiceros R 
Length， 40μbre呂dth，20μin central part. 
Xanthotyxis umbonata R 
Diameter 80μ@ 
C: common， F: frequent and R : rare. 
The total number of and varieties may be roughly put at 74. The nu-
mber contains 3 new sp巴CI巴sand 6 new varieties. Melosira distans var. lirata and 
Diplo銘記is f. dutlotu1官ctatabelong to fresh water typ日， and AmPhora 
var. baltica and are found from both fresh and brackish water. 
Cosci幻:odiscusspecie呂 arecommon， but C. wakuraensis which is scarcely found in 
the Wakura diatomaceous Beds is to be found in any section. 
Thr日egenera of Triceratium and Biddullうhiaare furnished with 
many species， and that the of Triceratium is vεry chracteristic coル
cerning its number of One new 01 Auliscus and one species of 
Glyρhodiscus are also worthv of note. 
( 3) Paleoecology of Diatoms 
Through the assemblage of fossil diatoms found in the Hojuji diatomaceous mud-
stone， the writer can state that the mudstone of this area occured near a margin of 
sea coast a natural envirom巴ntof both marine and terristrial. Accoト
to leteratures of diatoms vvhich was already printed， these habitats of some 
species and varieties are not alw旦ysa marine The geological stracture of 
this紅白 alsoshows that a sedimentation of the past has occured in a circular dト
pression which may be thought a caldera by 司 volcanicaction. Therefore Tsubone 
and Hojuji lie in the w巴sternout-side of the old caldera. 
( 4) Condusion 
Fossi1 diatoms found in the Hojuji mudston巴 havea distinguishing trait with 
regard to their sp配 iesand varieties and also an旦ssemblageof them. Almost a1 of 
them belong to marine but a few of them to fresh and brackish. Some of 
marin巴 espicial1yArachnoidiscus， Triceratium and Biddulphia are known as 
a littoral form. Amoung thes吃， the two latter and Aulacodisωs contain many species 
and varIetiεs predominating over th邑 otherforms except those of Coscinodiscus. 
Coscinodiscus wakuraensis w旦sfirstly found as a new species in the Wakura 
B巴ds( but it was small in number. But in this locality， the species are com町
mon and show somewhat minute differ官 lceof th巴irsIzes and patt巴rns.Perhapus C. 
Wakuraensis a1so bεlongs to 呂 littoralform. 
In the present research， thεthree n日wspeci巴sand six new varieties was isolated 
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by the writer from other already known species， namely-均，alodiscusukaiensis， 
Auliscus notoensis and Biddulphia suzuensis as new species， and Actynoptychus 
ρarda var. tsuooneensis， Aulacodiscus laxus var. octonarius， Aulacodiscus tubulo-
crenatus var. japonicus， Aulacodiscus adonis var. horyuensis， Triceratium arcticum 
var. mitsukeensis and BiddulPhia pulchella var. ellittica as new varieties. 
Till now， rare species such as Glyphodiscus grunowii， Leudgeria janischii and 
Pseudohimatidium pacijicum are not found in our country. In the sample， these 
species are a1so very rare， and especially G. grunowii and P. paci ficU1仰 isonly one. 
Pala，巴oecologyof these forms are now difficult to understand， but the writer 
thinks that in the assemblage of seventy-four. of diatoms， the Hojuji diatomaceous 
mudstone occurs in a coast of land und巴rinfluences of both marine and terristial. 






( 1) Genus MELOSIRA AGARDH 
Melosirαdistans (EHR.) KTZ. var. lirαtα(EHR.) BETHGE 
Pl. 1， Fig. 1 a， b， c 
1859 Gallionella distans Ehrenberg， T. XII， Fig. 10 a， b， c 
1899 Melosira distans K也tz. Heurck， p.442， P1. 19， Figs. 616-617 
1925 Melosiraρolymorρ加 subsp.distans (K泊TZ.)BETHGE var. lirata (EHRENBG.) 
Bethge， p.39-41， Figs. 27-31 
1930 Melosira distans (Ehrenb.) Kutzing var. lirata (Ehrenberg) Bethge Hustedt， 
p. 262-266， Figs. 110-111 
1942 Melosira distans (E.)Kg. Huber-Pestalozzi， 2 Teil， 2 Halfte， p. 391-392， Taf. 
CXVI， Fig. 477 
1951 Melosira distans (E.) Kz. A. Cleve-Euler， Band 2， N:o. 1， p. 20-22， Fig. 1 p-r 
1952 Melosira distans (Ehrenberg) Kutzing Okuno， Pl. 21， Figs. 1， 2 
1958 Melosira distans (EHR.) K也TZ. Frenguell & Orlando， p.117， LAMINA V， Figs. 
13-15 
Cel1 disc司shapedor cylindrical， constricted at each end. Cell united by valve 
surface into long straight chains. Va1ve surface with no striae.， but its side round巴d
by distinct parallel striae. Two or three united cells commonly observed. 
Rare. 
Fig. 1 a Cells united into long straight chains. Length of chain， 55μ. 
b Isolated unit cell. Diameter， 36μ. 
c Other form of M. distans and it bears some resemblance to var. 
alpigena or nivalis. Length of chain， 28μDiameter， 7μ. 
Bethge (1925) says :“M. polymorpha subsp. distans. Scheint ka1tere Gewasser 
34 W. ICHIKA WA， N.FuJI and A. BACHMANN 
zu bevorzugen. 1m susswasser Europas. Auch fossiL Subsp. distans var. lirata 
bekannt aus Finnland， Franz-Josefsland， den Sudeten." 
The Hojuji di註tomaceousmudstone contains many marine organisums. Fossil 
di旦tomsare also abundant. Almost al of them are marine， but the writer found 
only設 fewfreshwater forms such as the above-said species. 
2 Melosira 30l (EHR.) KTZ. 
Pl. 1， Fig. 2 a， b 
1854 Gal/ionella sol Ehrenberg， T.XXXV， A， XXII， Fig. 12 
1930 lVlelosira sol (Ehrenb.) .Klitzing H日stedt，1 Teil， pp. 270-2'72， Fig. 115 
1937 Melosira sol (EHR.) KTZ. Skvortzov， p.159， PI.IX， Fig. 6 
1948 Melosira? clavigera Grun. var. minor n. v. A. Cleve-Euler and Hessland， p.170， 
T. I， Fig. 5 
1951 Melosira clavigera Grun. s削inorA. CL A. Cleve-Euler， Band 2. N:o 1， p園 33，
T. I， Fig. c 
1ヲ58 Melosira so! (EHR圃)KUTZ. Fr巴日guelland Orla叫 pp. 117-118， LAMINA VI， Figs圃
3-4; LAM. XIII， Figs. 1-2 
1959 Melosira sol (Ehrεnberg) K也tzing Kanaya， pp. 63-64， PL 1， Fig. 3 
1守60 l11elosira clavigera GRUN. var。例inorA. CI. Ichikawa， pp. 181-182， Pl.1， Fig. 4 
Cell thick walled， with distinct radia1 stria邑 invalve surface， but in midd1e part 
of stri乱edisapr:;er no structure. Numbεr of striaes near margin 4-5 in 
20μ 巴
Frequent. 
Fig. 2 a Valve. Diameter， 60μ 。
b Valve. Diameter， 100μ. 
1 have already described this spεcies as l1Aelosira sol (EHR回)K T z. in my articles 
of the Iizuka diatomite， Noto Peninsula (1951) and旦lsothe乱i[itsukojimudstones， 
Kan旦zawaCity (1950). Some names as Gallionella sol EHR.， ]Iilelosira sol (EHR.) 
KTZ.， Melosira? clavigera GRUN. var. minor A. CL. etc. are synonymouslyap-
plicable for the abovε-said species. 
Skvortzov (1937) described the species essentially belongs to a marine diatom. 
Hendey (1937) pointed out it is a very variable species widely distributed throughout 
the temperate zone， and it is a tychopelagic form. According to A. Cleve-Euler 
(1951)， the species be10ngs to a mar泊 efossi1. 
( 2)" Genus HY ALODISCUS EHRENBERG 
1 HlfUlodiscu瞳 ukαieusisn. sp. 
Pl. 1， Fig回 3a， b， c， d 
Valve hemispherical， valve surface separeted into three concentric fields司 Central
field small irregular circle (Diameter. 10曲20μ)marked with dots. Middle field com曲
paratively broad， and areolaes gradually becoming smaller from center to margin. 
Outer field as a narrow ring with no special structure except irregular boundary near 
contact part of middle field. 
Microfossils found irom Noto， lapart 35 
Frequent. 
Fig. 2a Some inclined valve surface. Diameter of valve， 40μ. Diameter of centra1 
circle， 10μ. 
b Front view. 
c Same as b， but somewhat small type. 
d The smallest type in the specimens. Diameter of valve， 10μ. 
Paratype (No. of the sample 20001) 
2 Hyalodiscusαmbiguus GRUN. 
Pl. 1， Fig. 4 
1962 Hyalodisωs ambiguus Grun. Takano， p.30-32， Fig. 3 
Valve hemispherical， with radiate fine striae. In central part， a small concentric 
circle (Diameter， 20μ) with some irregular rim. Large perfect form rarely found. 
Rare. 
Fig. 4 Valve. Diameter， 160μ. 
Skvortzov (1932) r巴portsthe species attached upon Sargassum sp. and Zostera 
sp. collected from Vladivostok (cited by Takano). 
(3) Genus STEPHANOPYXIS EHRENBERG 
Stephαnopyxis turris (GREV. & ARN.) RALFS var. intermediαGRUN. 
Pl. 1， Fig. 5 a， b， c 
1930 Stethanotyxis turris (Grev. et Arn.) Ralfs var. intermedia Grunow Hustedt p. 306， 
Fig. 142 
1951 Steρnanoρ'yxis turris (Grev. & Arn.) Ralfs . intermedia Grun. A. Cleve-Euler， Band 
2， N:o 1， p.37， Fig. 40 c， d 
1957 St，ψhanotyxis turris (Grev. et Arnott) Ralfs var. intermedia Grunow Kanaya， p.81， 
Pl. 3， Figs. 3a， 3b， 4a， 4b
1963 Steρ加:notyxisturris (Grev. et Arn.) Ralfs Helmcke & Krieger， Teil IV， Tafel 
304-308 
Valve circular. In girdle view， height shorter than diameter. Areolae coarser， and 
size of spines zmaller than those of Ste.ρ. turris. 
Frequent. 
Fig. 5 a， b Side view. Diameter， 60μ. Height， 40μ. 
c Some resemblance to Steρ. minuta (Grun.) A. CL. Diameter， 10μ. 
b PYXILINAE 
(4) Genus STEPHANOGONIA EHRENBERG 
1 Stephαnogoniααctinoptychus (EHR.) V. H. 
Pl. 1， Fig. 6 
1854 Mastogonia actinottyc.加s-tyxidic.ula? actino. Ehrenberg， T.XVIII， Fig. 109 a，b; 
T. XIX， Fig. 16; T. XXXIII， B XIII Fig. 16 
1899 Steρhanogonia actinoρかc.hus(EHR.) V. H. Heurck， p.437， Fig. 163 
1951 Stゆ加:nogoniaactinottychus (EHR.) V. H. A. Cleve-Euler， Band 2， N:o 1， p・10，
Fig. 232 c 
一一
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1960 Stepha河ogo河iaacti抑optychus(EHR.) V. R Ichikawa， p.183， PI.1， Fig. 7 a， b， C
Valve thick waHed and circular or som巴timeselliptical， with smaH irregular訂悶
il1 center. Eight triangular elev註tionsr呂diatefrom 
加undariesof thピseel日vations connected in a 
Rar占巴 ω
to center. 1n center， 
drcle. 
Fig. 6 Valve. Diameter， 40μ コ
to A内 Cleve国Euler，the belongs to a Tertiary fossil. 
(5) Genus XANTHIOPYXIS EHREHBERG 
1 ]uwLhiopyxi理 oblongαEHR.
1928 XanthiotyxIs oblo同gaEhrenb. 
1957 Xanihiopyxis oblonga Ehrenberg 
195ヲ Xanthiotyxisoblo持.gaEhrenberg 
PL 1， 7 
Karsten， p.301， Fig. 417 A 
Kanaya， pp. 116-117， Pl.8， Figs. 12a， 12b. 
Kanaya， pp固 121-122，PI. 1， Figs気10
The species looks like X。 (Fig. 8) in outline. Valve elongated. 
Number of spines a few and somewhat regularly arranged as with X. acro岨
Rare. 
7 Valve. 80μ。 Br日社 20μ
2 X，αnthioPFJxi昌 αcrolo'!JhαFORTI
PI. 1， 8 
1ヲ5ヲ XonthiotyxisaCfolotha Forti Kanaya， p.121， PL 1， Fig. 8 
Valve巴 withdistinct short Both ends証ndmiddle part of v昌lve
somewhat constricteι 
Rare. 
lデ 8 Valve. 94，1. Breadth， 20μ. 
The present species does not seem [0 represent the 
Chaetoι・eros K乱naya)ー




1925 lcti河ocydusEhre持bergiiRalfs Pavillard， pp働 20-21，Fi甚圃 30
日30 licti持ocyclusEhrc日bergiRalfs Hustεdt， 1 Teil， pp. 525-528， Fig. 298 
of the genus 
1951 ikti削 !cycltsEhr削 be1'giRalf sα ge時u，in柑smh. A. Cleve-Euler， Band 2， N:o 1， pp. 
81-82， Fig. 144 a 
1953 Acti目。cyclusEhrenbl3rgi Ralis Helmcke & Krieg巴r，Teil I， p.1， Tafeln 28， 2ヲ
1争54 Acfinocyclus ehr，剖~bm'gi Ralfs Brockmann， p.56， T.5， Figs. 12， 13
1959 Adinocyclus ehrenbergii Ralfs Kanaya， pp.ヲ4-95，Pl. 7， Figs. 1， 2， 3 
Valve with nurnber of radial rows. Valv色 surface punctation 
distinct. Fig. 9 a shows that the sector ranges are 13 in number. 
Microfossils found frorn Noto， Japan 37 
Ehrenberg (1839) established the genus Actynocyclus. He distinguished it as 
species by number of sectors such as A. ternarius (3)， quaternarius (4)， quinarius 
(5)， biternarius (6)， seρtenarius (7)， octonarius (8)， nonarius (9)， denarius (10)， 
undenarius (11)， bisenarius (12)， tredenarius (13)， etc. Therefore the above-said 
sp. corresponds to A. tredenarius. But the separation of species by number of sectors 
is no use， rather it is fit for varieties of A. ehrenbergii. 
Rare. 
Fig. 9 a Valve. Diameter， 80μ. 
The species find from brackish to marine. A. ehrenbergii is rarely found with 
many other feshwater diatoms in the Yamatoda noルmarinediatomaceous mudstone 
which was once connected with the open sea (1955). 
2 Actinocyclu8 ehrenbergii RALFS var. crαssα(W.SM.) HUST. 
Pl. H， Fig. 9 b 
1853 EuρodisClS crassus， n.sp. W. Smith， vol. 1， p.24， Pl.IV， 41
1899 Actinocyclus crassus (W. Srn.!) Ralfs Heurck， p.524， Pl.34， Fig. 897 
1930 Actynocyclus Ehrenbergi Ralfs var. crassa (W. Srn.) Hustedt Hustedt， 1 Teil， p. 
529-530， Fig. 301 
1951 Actinocyclus Ehrenbergii Ralfs crassus (W. Srn.) Hust. A. Cleve-Euler， Band 2， 
N:o 1， p.82， Fig. 144 f， g 
Valve circular， distinct. Submarginal zone well grown and regularly dotted. 
Central part indistnict， but areolation somewhat radial. Six sector ranges found in 
this specimen. 
Frequent. 
Fig. 9 b Valve. Diameter， 66μ. Diameter of inner circle， 50μ. 
3 Actinocyclu8 ingens RATT. 
1886 Actinocyclus ingens Ratt. 
1956 Coscinodiscus elegans Grev. 
1959 Aainocyclus ingens Rattray 
1960 Actinocyclus ingens RATT. 
Pl. I， Fig. 10 a，b，c 
A. Schrnidt， Pl.58， Fig. 7 
Okuno， p.128， Pl.14. Fig. 1 a， b， c 
Kanaya， p. 97-99， Pl.7， Figs. 6， 9;Pl. 8， Figs. 1-4 
Ichikawa， p. 185-186， Pl.1， Fig. 11 a， b， c， d 
Cell disc“shaped. Sculpture very coarse. Central area hyaline or marking with a 
dot (or two dots). Areolaes arranged in radiating rows， not closely connected. Ar目
的，laesof nearly same size over entire valve， 4 in 10μonly near margin smaller. 
Common. 
Fig. 10 a Valve. Diameter， 60μWith one dot. 
b Valve. Diameter， 40μWith two dots. 
c Valve. Diameter， 50μ. 羽Tithtwo dots. 
The species afeヰOrnrnOl1il1 the rnafil1e d.iatorniteil of Noto Pel1insulQ， 
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c COSCINODISCINAE 
( 7) Genus COSCINODISCUS EHRENBERG 
Fasiculatae RATTRAY 
C08cinodiscU8 Wαkurαensis ICHIKAWA 
Pl. H， Fig. 1 a， b， c， d， e 
1960 Cosci抑odisCZlSwakul明月sisn. sp. Ichikawa， p.188， Pl.I， Figs. 15， 18
Cε11 thick， disc-shaped. Central part of valve somewhat concave. Areolaes in幽
termediate， not radiating from center， rather a mosaic structure. But areolaes ne呂r
margin more smaller than center，乱ndregularly arranged. Aleola巴s2-3 in 10μnear 
center; 3 in 10μ 田 armargin. Spinules bordered along margin， distinct. 
Common. 
Fig. 1 旦 FocaHzεdnear margin of valve surface. 
b Focalized near center of valve surface. 
c Focalized at intermediate of valve surface. 
d Perfect valve with many spinules. 
e Valve with relatively coarse a問。la問。
c Valve. Diameter， 1'76μ. 
The writer found th色 speciesin the Wakura Beds， Noto Peninsula (1960)， but in 
the samples the speciεs are very rar巴 Inthe Hojuji mudstone， the species are 
common. Fig. 1 shows five forms of this spεciεs. Fig. 1 c is a typical one of 
Coscinodiscus wakuraensis. As compared c with e and d， d is small perfect type and 
e large one with coarse ar印 laes.
2 COScillOdiscus roihii (EHR.) GRUN. var. normαni (GREG.) HEUR. 
PL H， Fig. 12 a 
1899 Coscinodiscus subtilis (Ehr. ?) Grun. v訂 . Normanii Greg. Heurck， p.533， PI.23， 
Fig. 668; Pl. 34， Fig. 901 
1930 Coscinodiscus Rothii (Ehrenb.) Grunow v此 Nor側 ni(Gr略)Heurck Hu批 dt，1 
Teil， p. 402-404， Fig. 213 
1ヲ44 Coscinodiscus 10thi v.招orma日 (GREG.)V. HEURCK Brockmann， p.73含 Taf日I1， 
Figs. 7， 8 
1960 Cosci日odiscussubtilis EHR. Ichik且wa，p. 187-188， Pl.I， Fig. 14 a， b 
Valve circular， with very fine areolaes. Areolaes radiate from center to margin 
and乱boutequall size. Arrangement of areolaes divided valve surface into many areas 
in which parallel rows in a bundle. Oblique rays sometimes running from rays. 
Areolaes often absent on its way of each ray. 
Rare. 
Fig. 12 a Valve. Diameter， 320μ. 
According to Hustedt (1930)，“Die Art ist in aUen Meeren verbrei tet und meist 
haufig. Die varietat巴nfinden sich besonders im Brackwasser der Fluss同mundungen，
;mm TeiJ auch in Binnenseen mit reinen Susswasser." Lohman (1941) says ;“These 
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species has an all110st universal distribution， occuring in 11日rine，brackish and fresh 
waters and 110St abundantly toclay in cold subpolar waters， but also along the shores 
of 110St contin色nts，in the mucl of estuaries ancl in fresh water." According to Boyer， 
i.t occurs in m註nymarine fossil cl日positsfrom Miocene to Recent (cited by Lohman). 
Lineatae RATTRAY 
3 CoscinodiscllS lineαtU8 EHR. 
P1. I， Fig. 12 b 
185'1 Coscinodiscus lineatus Ehrenberg， T. XVlI， Fig. 3; T. XXII， 6 a， b 
1899 Coscinodisα~s lineatus Ehr， (Kutz.) Heurck， 1'.532， PL 23事Fig幽 665
1941 Coscinodiscus lineatus Ehrenberg Lohman， 1'.68， Pl.12， Fig. 10 
1951 Cosci持odisCltSlinωtus E.α genuinus mh. A. Cleve-Elller， B日nd2， N:o 1， 1'.60， Fig. 
85 a， b 
1959 Coscinodisα~tS lineatu.s Ehren berg 
1960 Coscinodisc!ts li河eatusEHR. 
I王anaya，1'1'陶 78-80，P1. 4， Fig. 3 
Ichikawa， p.188， Pl.I， Figs. 17， 18
Cell disc“shapecl with almost flat， seldom slightly concave or convex valve. Valve 
margin narrow， with raclial striaεs， 5-6 in 10μ. Marginal spinu1aes present. Areolaes 
hexagonal， in straight lines instecl of curves， based of similar size over most of valve. 
Rare. 
Fig. 12 b Valve. Dlal11eter， 140μ. 
Accorcling to Lohman (1941)， this cosmopolit呂nspecies has a world→;vicle dis-
tribution in the oceanic and neritic plankton of temperate and subtropical 8eas. Its 
known geological range i8 from Cretaceous to Recent. 
Radiat日eRATTRAY 
4 Coscinodiscus:mαrginαtus EHR. 
Pl. III， Fig. 13 
1854 Coscinodiscl~S 例arginatus Ehr・enberg，T. XVl1， Fig. 44; T. XXXIII， group 12， Fig. 13 
1914 Coscinodiscus marginatus EHR. 
1930 Coscinodiscus例argi抑atusEhrenberg 
1941 Coscinodiscus marginat!ts Ehrenberg 
1952 Cosci日odiscus骨wrginatusEhrenberg 
1959 Cosci措odiscusmargi押atusEhrenberg 
1960 Coscinodiscus marginatus EHR. 
Akatsuka， p.13， Pl.1， Fig. 1.6 
Hustedt. 1 Teil， p. 416-418， Fig. 223合 a，b， c 
Lohl11a口， p1'. 71-.72， Pl.14， Figs. 1， 6 
Okuno， PI.8， Fig. 2 
Kamy?， 1'1'. 80-81， Pl.4， Figs. 4-6 
Ichikawa， p. 183-189， Pl.I. Figs. 19， 20
Cell thick-wallecl， valve convex. Valve with large areolaes in somewhat regular， 
raclial or parallel rows. Without central ar問。rrosette. Areolaes of nearly叫ual1
size， but slightly smaller near margin， 2.5-3 in 10/J. Margin of valve wicle， with 
heavy radial striae， 6 in 10μ 
Common. 
Fig. 13 Valve. Diameter， 70μ. 
Hendey (1937) pointecl out it is probably a bottom form， meroplanktonic， but 
sometimes observecl a consiclerable distance from land. According to Lohman (1941)参
the spεcies has had a wiclespread distribution since early Miocene time and OCCUf弓
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today in a1 wann to temperate s四 s.
5 Cosciuodiscus rαdiαtus EHR. 
Pl. Fig. 14呂， b
1854 Cosci悶odiscusradiatus Ehrb. Ehr邑nberg，T. XIX， Fig. 1; T. XXI， Fig. 3; T. xxxm， B 
XIII， Fig. 2 
1864 Cosαnodiscus radiatus Ehrb. Rab在日horst，Sectio 1， p・34， Fig. 10 
1899 Cosci目odisc~IS radiatTIs Ehr二 Heurck，p. 530， PL 23， Figs. 663-664 
1930 Coscinodiscus radiatus Ehrenberg Hustedt， 1 Teil， p. 1120-421， Fig. 225 
1935 Coscinodiscus radiatus EHR. Allen and Cupp， p.116， Fig. 8 
1941 Coscinodiscus radiatus E.品 genuinusA. CL A. Cleve-Euler， Band 2， N:o 1， p. 65-
66， Fig. 97 
1957 Coscinodisc踏sradiatus Ehrenberg Kanayaヲp.82-83， Pl.5， Fig. 1 
1960 Coscinodiscus radiatus EHR. Ichikawa， p.18守， PI. n， Fig島 21
Cell flat-disc-shap告d，with almost flat or v巴ryslightly curved valv問。 Nospimト
lae or coarse， no central rosette or area， meshes in genεr呂1about 
悶 mesize from center to margin， 30-4 in 10μ; but in some species slightly smaller at 
extreme edge， 6白8in 10μ。
Common. 
Fig. 14ョ Valve. Diamet邑r，100p. 
Mo田st0ぱfthe vari沈巴t討ie邸shave been based on mi加no世rd引if任f色rencεsin are印ola抗ti必onand s討iz詑巴'
Heεend邑y( says: “An oc巴旦nicspecies h 
temperate s舵巴a出s予 which often shows much variation in size， and corseness of mark司
" Lohman (1941) a1so says:“Ith乱sa world凶widedistribution in warm to tεm岨
perate seas註ndi8 probably巴ncountεredas often as any m旦rinediatom." The distribuァ
tion isεn by Lebour as“ In tempεrate seas v巴rywell distributed 
(cited by 
6 C08ciuodiscus oculus iridis EHRo 
PL IH， 15 
1854 Coscinodiscus Oculus lridis Ehrenberg， Fig. 42; T. XIX， Fig. 2 
lヲ30 Cosci問。discusoculus iridis Ehrenberg Hustedt， 1 Teil， p. 454-456， Fig. 252 
1935 Cosci河odisαjSoculus-iridis EHR. Allen and Cupp， p.119， Fig. 15 
1951 Coscinodiscus 0ιulus iridis E.α ge持U例制sGrun. A. Cleve-Euler， Band 2， N:o 1， po
67， Fig也 102
1954 CosGI坪odiscus0ιulus iridis Ehrbg. Helmcke & Kdeger， Teil I， Tafe! 113 bis 115 
1959 Cosci拍odiscusoculus-iridis Ehrenberg K呂naya，p. 82， PL 4， Fig. 7 
1960 Cosci押<odiscusoculus iridis EHR， Ichikawa， p司 190，Pi. IV， Fig， 22 a， b， c 
Cell disc-sh昌ped. C在ntralpart oI valve concave. Arεolaes， sometir羽田
with a small central hyaline 丘re乱， structure of rosette chracteristico Near region oI 
rosette， areolaes 4-5 in 10μ， near rnargin， 3四4in 10μin small margin品 region，3自4
in 10μ 除1spinulaehardly visible in v呂lvεview.
Cornmono 
Fig. 15 Vョlve. Diameter， 220μ. 
to Hendey (1937)， Probably an oceanic species， but in the material 
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examined it was always found as a meroplanktonic form. Lohoman (1941) says “Al-
though this variety is very distinct， its c10se affinity to the type make specific 
separation unwise." A. Cleve-Euler (1951) pointed out the species is pelagic and 
oceanic， and found in Arctic waters. 
7 C08cinodi8cu8α8teromphulu8 EHR. 
Pl. III， Fig. 16 
1854 Coscinodiscus asteromphalus Ehrenberg， T.XVIII， Fig. 45 
1899 Coscinodiscus radiatus Ehr. var. Asteronψhalus Ehr. Heurck， p.530， Pl.23， Fig. 664 
1928 Coscinodiscus asteromphalus EHRENBE茸G Kokubo， p.89-90， Fig. 76 
1941 Coscinodisωs asteromρ'halus Ehrenberg Lohman， p.70， Pl. 13， Fig. 11 
1951 Coscinodiscus asteromρhalus E.α consPi，ωs Grun. A. Cleve-Euler， Band 2， N:o 1， 
p. 67， Fig. 103 
1960 Coscinodiscus asteromρhalus EHR. Ichikawa， p.190， Pl.II， Figs. 23， 24
Cel1 disc-shaped， valve somewhat detrssed in middle， convex on margin. Valve 
surface radiately areolated， with a somewhat large rosette and often a some large c1ear 
area in center. Areolaes polygonal nearly same size on entier valve， except so・
mewhat smaller in margin， 3-5 in 10μCentral dots distinct. Margin more or 1田s
wide， with radial striaes， 5-6 in 10μ‘ No spinulae visible in valve view. 
Com町lOn.
Fig. 16 Valve. Diameter， 150μ. 
Hendey (1937) says: “It has a wide distribution in almost al1 temperate seas， 
but seldom occurs in great numbers. A neritic diatom， favouring a fairly high組"
linity." According to A. Cleve-Euler (1951)， the species is a marine and pelagic 
form. Kokubo (1955) reported it is widely distributed from Arctic to Tropical seas. 
8 C08cinodi8cu8αr，piculαtU8 EHR. var.αmbigua GRUN. 
Pl. III， Fig. 17 
1854 Coscinodiscus apiculatus Ehrenberg， T.XVIII， Fig. 43 
1930 Coscinodiscus aticulatus Ehrenb巴rgvar. amhigua Grunow Hustedt， 1 Teil， p. 449-
452， Fig. 249 
1951 Coscinodiscus aρiculatus E. s amhiguus Grun. A. Cleve-Euler， Band 2， N:o 1， p.66， 
Fig.98 c 
Cel1 disc-shaped， with radiat1y areolated. Areolaes more larger than those of C. 
apiculatus. Central area small but distinct. Areolaes polygonal nearly same size 
on entier valve， exc怠ptsomewhat smaller in maginal region， 8 in 10μ. 
Rare. 
Fig. 17 Valve. Diameter， 80μ. 
Hustedt says:“In allen Meeren verbreitet， doch meistens vereinzelt unter anderen 
Arten. Wahrscheinlich ist die Art rezent sehr selten， und die Angaben in der Li-
teratur sind mi t uemlicher Vorsicht aufzunehmen." 
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9 CosclnodiscwFJ crα88U8 BAIL. var.α19idu8 GRUN. 
PL IH， Fig. 18 
1930 Coscinodiscus argus Ehrenberg Hustedt， pp. 422-424， Fig. 226 
1951 Coscinodiscus craSSllS Bail. r algidus Grun. 生。 Cleve-Euler，Band 2， N:o 1， pp. 64 
65， Fig. 956; II， i 
Rare. 
Fig. 16 Valve固 Diameter，150μ. 
Hustedt (1930) says:“In allen Meeren verbreitet， aber vielleicht nur litoral unter 
anderen Diatomeen." 
10 Coscinodiscu8 diorαmαA園 S.
Pl. HI， Fig. 19 
1854 Coscinodiscus Gigas Ehrenb巴rg，T. XVIII， Fig. 34 
1930 Cosα‘招odiscusgigas Ehr. Hustedt， 1 Teil， pp. 456-459， Fig. 254 a， b 
1951 Coscinodiscus diora例。 A.S. A. Cleve-Euler， Band 2， N:o 1， p.64， Fig. 93 
CeIl disc-shaped， with somewhat undul呂ting valvεs. No rosette， central area 
exists. Areolaes near margin， 3-4 in 10μthen in middle part large， 2 in 10μ; 
towards centεr more delicate and hy丘linein apperance， 2%-3 in 10μat center， 3-4 
in 10μPunctation r呂dialand secondary spiral rows also very 
R丘町四
Fig. 19 Valve園 Diameter，120μ. 
Coscinodiscus gigas EHR. belongs to a large type of this species. According to 
A. Cleve-Euler (1951)， C diorama 1S found in the southern seas. Fossi1 form is 
found in the Tertiary sedim巴ntsin Sudlappland. 
Excentricae RATTRAY 
11 Coscinodiscus exceniricus EHR固
Pl. m， Fig. 20 
1853 Coscinodiscus exce珂tricusEhr. Smith， vo¥ 1， p・23，Pl. 3， Fig. 38 
1854 Coscinodiscl~S eccentricus Ehrenber宮， T. xvm， Fig. 32: T. XXI， Fig圃 6
1914 Cosci河odisctlsexcentricus EHR. Kokubo， p.10， PI.1， Figs， 8， 8'，;Figs. 10， 17
1926 Coscinodisα:ts excentricus Ehrbg. Pavillard， p.10， Fig. 1 
1930 Cosci招odisctlsexc酔ztricusEhrenb邑rg Hustedt， 1 Teil， pp. 388-391， Fig. 2~1 b 
1941 Cosci持odiscusexc捌 tri，ωsEhrenberg Lohman， pp. 67-68， Pl.12， Fig， 7;PI. 13， Fig. 8 
1951 C. (Thal.) excentrictls (E.) CL A. Cleve-Euler亀 Band2， N:o 1， pp. 71-72， Fig. 118 a 
1954 Coscinodiscus e;τcentrictls Ehrbg. Helmcke & Krieger， Teil I， p.8， Tafel 111 
Cell discoidal. Arrangement of areolaes chractεristic， in central part areolaes 
larger than margin. Three line system distinct， but somewhat irregular directions 
m some part of valve surface. 
Rare. 
Fig. 20 Valve. Diametεr， 110μ. 
Phifer (1933) taking the opinions of both Gran and Hustedt， describes it as an 
oceanic species. Hendey (1937) says:“A widely distribut巴dspecies showing much 
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( 8) Genus AIlACHNOIDISCUS BAILEY 
ArachnoidiscU8 ehrenbergii BAILEY 
Pl. III， Fig. 21 a，b，c 
1853 Arachnoidiscus Elzrenbergii Bail. W. Smith， vol. 2， p.26， P1.XXXI， Fig. 256 
1854 Arach河oidiscusindicus Ehrenberg， T. XXXVI， Fig. 34 
1899 AraclznoidisclJs Ehreubergii B日il. Hemck， p. 506-507， Figs. 255， 256 
1910 AraclznoidisCl4-S Ehrenbergii Bail. Yendo and Akatsuka， p. 47-50. P1. II 
1929 Arach目。idismsehrenbergii BaiL Hanna， Pl.34， Fig. 5 
1951 11racluwidiscus Ehrenbergii Bail. A. Cleve-Euler， Band 2， N:o 1， p.77， Fig. 135 
1952 ArachnoidiscZls Ehrenbergii Bailey Okuno， Pl.9， Fig. 1 
1959 Arac}moidisDUS Ehre日bergiil3aily et Ehrenberg Kanayaヲ p.68-89， PI. 6， Figs. 2， 3 
1960 Amchnoidiscus ehrenbergii Bail. Ichikawa， p. 192-193， Pl.IV， Fig. 30 a， b 
1961 Arachnoidiscus ehrenbergii Baily Heimcke & Krieger， Teil l， p.12， Tafel 219 bis 
222 
Cell disc向shaped. Surface of valve almost flat. Pseudonodule surrounded with a 
long row of puncta， from which a number of straght lines radiately runs. Short lines 
near margin situ乱teamoung long broad straight lines. Areolation fine and chracteris-
tic， just as an outward appearance of an op己n巴dJapanese umbrella. Puncta near 
center 3 in 10μnear margin 4 in 101t. 
Common. 
Fig. 21 Valv巴 Diameter，140μ。
a Typical form. 
b Anoth巴rform. Fig 21 b bears some resemblance to genus Stictodiscus 
111 app巴日r乱nce，but Stictodiscus has 110 any distinct Pseudonodule. This 
form may be a variety of A. ehrenbergii. 
c Central part of valve. 
According to W. Smith (1856)， the species has been found in abundanc巴 upon
Algae collected in Japan， California and South Africa. Yendo and Akatsuka (1910) give 
a bri巴faccount on a living one of this species. Hendey (1937) has reported the 
species favours tropical and subtropical waters. A littoral diatom; it probably spencls 
part of time as a bottom form， epiphytic often upon red algae and corallines; some-
times find in large numbers. 
2 Arαchnoidi8CUS ornαtus (BREB.) GREV. 
Pl. IV， Fig. 22 
1854 Arachnoidiscus nicobaricus Ehrenberg， T. XXXVI， Fig. 35 
1914 AmchnoidiscZls ornαtus (Breb.) Grev. Akatsuka p. 22， Pl.IV， Fig. 4 
1937 Arachnoidiscl4S ornatus (BREB.) GREV守 Mtlrobuse，1， p. 106-107， Fig. 2 
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1949 Arachnoidisclts ornatus (Br邑v.)Grev. Ichikawa， pp. 2-3 
1961 Araぽhnoidiscusornatus Ehr. Takano， p.270， PL 1， Figs. 1， 7 
1961 A四 chnoidiscusornatzts Ehrenberg Helmcke & Krieger， Teil II， p.13，Tafel 223 
bis 226 
1963 A問 chnoidisCltsornatus Ehrenberg Helmcke & Krieger， Teil IV. pp. 11-12， Tafe! 
321 bis 322 
Cell discoidal. Areolaes around pseudonodule stand in two rows. Radial lines 
exist from outer row of center to margin. Sectors amoung thεse main radial Iines 
show many net-like rectangles. Small areol旦esfind in each rectangle， and these 
concentrically arranged on valve. 
Rare. 
Fig. 22 Valve. Diameter， 240，lc 
(9) Genus S宜'ICTODISCUSGREVILLE 
Stictodiscus kittonianu8 Grmv. 
Pl. IV， Fig. 23 
1899 Stictodiscus Kittonianus GL Heurck， p.505， Fig. 254 
1ヲ28 Stictodiscus Kittoni仰 usGREV咽 Karsten，pp. 214-215， Fig. 223 
1951 Stictodiscus Kittoni側 usGrev. A. Cleve-Eu!er， Band 2， N:o 1， pp. 76-77， Fig. 131 
b; Pl. IV. i. 1王
1960 Stictodiscus kitOl制ianl4SGREV. Ichikawa， p.193， Pl.IV， Fig. 31 a， b， C 
Cell国shaped. Valve surface somewhat convex in central part. Areolation in 
middle part very chr配 t巴ristic，not 悶 diate. Two or three radiating rows in one 
sector. Areolaes in center 2 in 10μin middle 2・3in 10μpunctation radial and 
secondary smaller rows v日ryregular n色armargin， puncta 5 in 20μ. 
Fr邑quent.
Fig. 23 Valve. Diameter， 120μ. 
According to A. Clevか Euler(1951)， the species is a marine form， and found in 
the sediment of Tertiary in SK.λhus. 
b ACTINOPTYCHINAE or HELIOPEL TINAE 
(10) Genus ACTINOPTYCHUS EHRENBERG 
Actinoptychu8 pardαCASTR.. var. tsu品oneensゐn.var. 
Pl. IV， Fig. 24 a， b 
1914 Actinoρtych開sparda Castr. Akatsuka， p.26， Pl.V， Fig. 5 
Valve discoidal， wi th 16 di visions. These di visions a1tεrnately up and down. 
Areolaes regularly arranged and compar乱tivelysmall. The specI巴sis very much lik日S
A. tarda， but areolaes smaller than those of it. Small distinct spines alternately 
recognized on sectors along margin. 
Rare. 
Fig. 24 a Valve. Diameter， 120μ 図
b Smaller type of the speciεs. Diameter， 40μ。(Boundary of sectors 
indistinct. ) 
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~ Actinoptychu8 splenden8 (SHADB.) RALFS 
Pl IV， Fig. 25 a， b 
Heurck， p.497， Pl.22， Fig. 649 
Karsten， p.219， Fig萄 236C， D 
Hustedt， 1 Teil， p. 478-479 
45 
1899 Act削oρtychZlssρlcndcns (Shadb.) Ralfs 
1928 Actinoρtychus sρlendens (Shadb.) Ra!fs 
1930 Actino ptyclu~s sρlendens (Shadb.) Ralfs 
1951 Aclinoptychzls s戸lendens(Sl，adb.) Ralfs A. Cleve-Enler， Band 2， N:o 1， p.79， Fig. 
136 
1960 ActinottycTms s戸lendens(SHADB.) RALFS Ichikawa， p. 195-196， PI.IV， Fig. 35 
Cell disc-shaped， with undulating valves. Valve with 14畑 16sectors of similar 
size. Central ar巴asmooth， circular圃 Striaesof raised sectors more distinct than those 
of depressed sectors. Outline of valve sculpture likes a wheel of a cart. 
Rare. 
Fig. 25 a Valve. Diameter， 90μ. (16 sectors) 
b Valve圃 Diameter，80μ. (14 sectors) 
He臼n吋dey(υ1937) says: 
species is a n犯悶巴白r‘i比ti比cfoωr伊1百m a但n吋dwidely diおstriぬb】ut匂;疋e任吋di凶nthe coast of al s記ea出s.
3 EUPODISCEAE 
a AULACODISCENAE 
(11) Genus AULACODISCUS EHRENBERG 
1 AulαcodisCU8 1αXU8 (恥IANN)var. octonαrius n. var. 
Pl. IV， Fig. 26 a. b 
1929 At.lacodiscus laxus (MANN) Hanna， p.296， PI.34， Fig. 4 
Valve circular， with octagonal relief. In center， srnall irregular vacant part so欄
metimes found. Striaes radial and regul呂rlyarranged. Sm且1process resp巴ctively
exists on each corner of octagon. 
Rare. 
Fig. 26 a Valve. Dial1l巴ter，100μ. Small type. 
b Valve. Dial1leter， 110μLarge type. 
2 Aulαcodiscus tubulo-crenαtus TEMP. & BRUN 
PI. IV， Fig. 27 
1889 Aztlacodisωs tulmlo-cre側 tZlSTemp.巴tBrun Temp. et Brun p. 22， PI. VII， Fig. 19 
Valve circular， with many-sided relief. In center， small circu1ar vacant lot always 
found. Striaes radial and regul乱rlyarranged. Sl1lal process respectively exists on 
each corner of polygon. 
Rare. 
Fig. 27 a Valve. Diameter， 90μ. 
b Magnified margin. 
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3 Aulαcodi8CU8 lubulo同crenαiU8TEMP. & BRUN var固 jα:poniCU8n. var向
Pl. IV， Fig. 28 
1889 Aulacodiscus iubulo-crenatus Temp. et Brun T巴mp.et Brun p. 22， Pl. VII， Fig. 19 
Valve circular， with many-sided relief. In center， small circul呂rvacant lot (10μ) 
found. Striaes distinct and radial. Areolation fine and regular固 Processrespectively 
exists on each corner of polygon. The whole view of valve dilicate and fine. The 
species perhaps belongs to旦 varietyof A. tubulo回crenatuswhich given by Temp. et 
Brun. 
Rare. 
Fig. 28 Valve. Diameter， 200μ. 
4. Aulacodiscus orientalis GREV 。
Pl. V， Fig. 29 a， b 
1899 Aulacodisα's orientalis Grev. H巴urck，p. 467-488， Fig. 220 
Valve circular， with polygonal日lief.In center， small irregular vacant part邑xists.
Striaes radial and fine. Small process respectively exists on each corner of polygon. 
Rare. 
Fig. 29 Valve. Diameter， 220μ. 
5 Aulacodisctls adonis Temp. & Brun var. horyuensis n. var. 
Pl V， Fig. 30 
1889 Azdacodiscus Adonis Temp. et Brun T巴mp.et Brun， p.18， Pl.II， Fig. 10 
Valve discoidal， wi th 10 large processεs. In center， small circular vacant part 
exists. Striaes radial and fine. 
Rare. 
Fig. 30 Valve. Diamter， 220μ 。
The writer treats it as a variety of A. adonis‘He named i t var. 
after the name of ML I-Ioryu 'Nhich rises to the west of Ukai-town。
b EUPODISCINAE 
(12) Genus AULlSCUS EHRENBERG 
Auliscus reticulaius GREVILLE var. 8chmidtii (GRUNDL，) HUSL 
Pl. V， Fig. 31 
1931 Auliscus reticulaius Greville var. Schmidtii (Gr臼d!.)Hustedt Hustedt， 1 T巴i1， p. 513-
516， Fig， 289 
CeU e1liptical-shaped， with two large eye-spots. Central region of valve surface 
somewhat depressed. Eye-spots circul訂， 10μin diameter. 
Rare. 
Fig. 31 Valve. Major axis， 70μMinor axis， 6μ 。
Hustedt (1930) says: “Besonders旦nden K usten w註rmeerM巴ereverbrei t巴t，im 
Gebiet Europas nm selten beobachtet." 
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2 Auliscus caelαtus BAIL. var. cOllslrictαRATT. 
Pl. V， Fig. 32 
1911 Atuiscus caelatlf.s Bail. Okamura， p.3， Pl. 8， Fig. 13 
1930 Auliscus caelaius Bail. var. constricta Rattray Hust三dt，1 T巴il，flP. 518-523， Fig 293 
1960 Auliscus cael日tzesBAIL. Ichikawa， p.197， Pl.V， Fig. '10 
Cell some ellipticaトshaped，with two 1乱rgeeye-sports. Central region of valve 
surface somewhat depressed， two regions separated by a line which connects with two 
eye-spots ll10re or less elevated. Eye-spots circular，印刷15μincliameter. Marginal 
rεgion near eye-spot 6-7μin width. 
Rar巴.
Fig. 32 Valve. Major axis， 70μMinOfaxis， 67μ 
According to Okamura (1911)， it is found from Atlantic， Pacific ancl near the 
coasts of Malay Archipelago. 
3 AllliscU8 llotocnsis n. sp. 
P1. V， Fig. 33 
Valve circular， with two great elliptical eye-spots (Major axis， 30μ. Minor axis， 
20μ.) 1n center， small circlllar ar巴a(Diameter， 20/1.) depressed. Faint striaes around 
central area radiately arranged， but not reached near margin. Near margin， mainly 
spot噂likeelevations irregularly arranged. 
Rare. 
Fig. 33 Valve. Diameter， 114μ. 
Holotype (No. of the specimen 2(002) 
The species bear some resemblance to A. JうruirtosusBAILEY var. Caljうentariae
GRUNOW， but two protuberant tubes on valve are large and elliptic compared with 
other Auliscus species. In central part， there is a circular hyaline area. Many of 
puncta are large. They are aboundant near margin， but rare around central part. 
Faint striaes ar巴onlyrecognized near the hyaline and they are more or less radial. 
Til1 now， the above-said form is only one n邑verthelessother Auliscus species are 
frequently found. So the writer trモatedit as one species of Auliscus and he named 
it A. notoensis after the name of Noto Peninsula. 
G11Jphodi8cu8 grullowii A. S市
( Acldi ti onal speci es. ) 
Text-figure 3 
Valve circular， with four elliptical eye-sports at intervals of tiOO along outer rim. 
Diameter of one eyか sportabou t 6μIn center， small circul且rarea (Diameter， 6. 
5μ.) depressed. Vagu巴 butdistinct patterns radiat from central circule. Inner circule 
(Diameter， 34μ.) isolatecl from outer patterns. 
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Rare. 
Text-figure 3 Valve. Di乱meter，50μ. 
The species belongs to GlYlうhodiscussp， 
but four protuberant tubes on out巴rrim of 
valve very distinct. Th巴 speci芭swith four 
eyespots and 旦 specialoutline are rarely 
described ti1 now. The species is only one in 
the writer's many spreaded sections， so the 
writer trεats it as a rare species of Glytho回
discus. The species corresponds to Glytho同
discus Grunowii A. S. S. AtL PL 80， 








(13) G開 usTRICERATIUM" EHRENBERG 
According to Karsten (1929)， Tricratium shows the following chr且cters: Cell 
free旦ndconnected. Girdle view rectangular. Cross s己ctionof girdle circular to po司
lygonal. Frustuel sight 3-to more angular¥Corner somewhat clear， knotting， without 
ne巴dleor small naiL Corner of frustuel without triangular form. About al marine 
and fossil. 
He divided Triceratium into four groups: 
Untergatt 1 Entriceratium DE TONl (3 corners) 
11 I Amphitetras EHR. (4 corners) 
If III Amphipentas EHR. (5 corners) 
I! IV Nothoceratium DE TONI (GROVEA A回 SCHM.)(6 corners) 
Hustedt (1臼30)points out the symmetry of cell remains is unchangeable by the 
numb釘 ofcorners， therefore the division is of no consequence. A. Cleve-Euler 
(1951) shows that he cannot agree to the above classification by a rea呂onof 
uncertainty of the number of corners in one same species. 
Triceratium broeckii LEUDIGER-FoRTMOREL 
PL V， Fig. 34 
1930 Triceratium Broeckii Leudiger-Fortmorel Hust邑dt，1 Tei!， p. 802-803， Fig. 465 
Valve surface trigonal， with 3 nipples on each corner of trigon. Side line of 
trigon somewhat inflated towards outside. Areolaes regular and hexagonal. 
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1ミare.
Fig. 34 Valve. One side of valve， 240μ. 
Hustedt (1930) says:“Als litoralform an den Kusten der tropischen und subtro“ 
pischen Meer weit verbreitet und haufig." 
2 Tricerαtillm fαvus EHR. 
Pl. V， Fig. 35 
1864 Triceratium Favus Ehrb. Rabenhorst， Sectio 1， p.315， Fig. 87 
1914 Tricerati抑制 favusEhr. Akatsuka， p. 66-67， P1.14， Fig. 7 
1930 Triceratiu例 FavusEhrenberg Hustedt， 1 Teil， pp閉 798-801，Figs. 462-463 
1937 Triceratium favus Ehrenberg Hendey， p. 283…284， PI.X， Figs. 2， 3 
1951 Triceratiu附 favusE. f. tyρica mh. A. Cleve-Euler， Band 2， N:o 1， p. 113-114， Fig. 
240; V d 
1960 TricerafIl4m favus EHR. Ichikawa， p.200， Pl.Vl， Fig. 49 
1961 Triceratiz4m favus Ehrenberg Helmcke & Krieger， Teil II， p.17， Tafel 247 bis 249 
1963 Triceratium f叫 usEhrenberg Helmcke & Krieger， Teil IV， p.13， Tafel 331 
Valve triangular， with slightly convex sides. Angles of valve sharp巴d. Sculpture 
of valve large呂ndsomewhat regular hexagonal chambers， in row parallel to side， 1-2 
in 10μin center. Each nipple of valve corner minutely areolated. 
Frequent. 
Fig. 35 Valve. One side， 90μ. 
Hendey (1937) says :“A li ttoral speci田 frequentaround the North Sea coasts and 
the sea-board on both sides of the Atlantic." According to A. Clevか Euler(1951)， 
Mar. litoral und den Kusten Europas， S. pelagish." 
3 Tricerαtium repletum GREV. (T. permαgnum JAN.) 
Pl. V， Fig. 36 
1930 Triceratizf.1仰 retletu附 Gr巴vile Hustedt， 1 Teil， p. 822…823， Fig. 484 
Valve trigonal， with somewhat rounded corner. Striaes radiate from center. 
Areolaes fine and distnct. Nipple part more fine and dilicate. 
Rare. 
Fig. 36 Valve. One side， 160μ， 
4 Tricθrαtium fOrTlW8Um BRIGHTW， 
Pl. V， Fig. 37 
1930 Triceratit仰tformosum Brightwell Hustedt， 1 Teil， p. 819-820， Fig. 481 
1950 Triceratium for例osumBrightwell Okuno， p.100， Pl. n， Figs. 5-5 
Valve trigonal， with more or less rounded corn巴r. In cent巴r，areolaes mor巴fine
and dilicate. Side line of trigon somewhat constricted towards inside. 
Rare. 
Fig. 37 Valve. One side， 130μ， 
Hustedt (1930) says: “Litoral in Kustengebiet warmer Meere verbreit und 
Haufig." 
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5 Tricerαtium pseudonervαtum GROVE & STURT 
Pl. V， Fig. 38 
1959 Triceratium pseudo四ervatumGrove et Sturt Schmidt， Tafel 472， Fig. 8 
Valve trigonal， with sharp corner. Areolaes irregularly distributed on valve 
surface. Breaks near margin short and distinct. Nipples indistinct. 
Rare. 
Fig. 38 Valve. One side， 140μ. 
6 Tric::rαtium rαdiαtopunctαtum A. S. 
Pl. V， Fig. 39 
1959 Triceratium radiatopunctatum A. S. Schmidt， Tafel 469， Fig. 9 
Valve trigonal， with sharp cornet. Side line of trigon somewhat constricted 
towards inside. Areolaes distinct and radiate from central part. Number of areolae 
rare in center， but abundant near margin. 
Rare. 
Fig. 39 Valve. One side， 135μ. 
7 Tricerαtium dulce GREV. var. japonicαTEMP. & BRUN 
Pl. V， Fig. 40 
1889 Triceratium dulce Grev. var. J aponica Temp. et Brun， p.62， PlVI， Fig. 6 a， b 
Valve trigonal， with large chracteristic nipples on corner. Areolaes fine and 
distinct. Striaes radiate from center. Margin bordered by small long processes. 
Side line somewhat inflated outside. 
Rare. 
Fig. 40 Valve. One side， 120μ. 
8 Triceratium arcticum BRIGHTW. 
Pl. VI， Fig. 41 a， b 
1937 Trigonium arcti<ωm (Brightwell) Cleve Hendey， p.282， Pl.X， Fig. 1 
1958 Triceratium arcticum Brightw. Frenguell & Orlando， p.132， LAMINA XV， Figs. 4-5 
Cell triangular in valve view. Angles rounded， not produced. Valve covered 
with polygonal areolaes. Areolaes small at center， slightly increasing in size in mid-
dle， from which they decrease again towads margin. 
Rare. 
Fig. 41 a Valve. One side， 180μ 
b Valve. Enlarged at center. 
According to Hendey (1937)， the sp色ciesis subject to great variation in size and 
outline. A littoral diatom， not a true member of the plankton and commonly found 
epiphytic upon large algae. 
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9 Triceratiumαrcticum BRIGHTW. var. mitsukeen8i8 n. var. 
Pl. VI， Fig. 42 
1937 Triceratium arcticum BRIGHTW. var. jaρonica SCHMIDT Murobuse， I， p. 204-205， 
Fig.7・3
Valve surface trigonal， with large nipple on corner. Areolaes somewhat small at 
center， slightly increasing in size in middle part， from which they decrease again. 
whole structure of valve coarse and three nipples very large. 
Rare. 
Fig. 42 Valve. One side， 140μ. 
10 Triceratiumαntediluviαnum (EHR.) GRUN. 
1854 Amρhitetras antediluviana 
1856 Amρhitetras antediluviana EHR. 
Pl. XLIV， 318 a 
Pl. VI， Fig. 43 
Ehrenberg， T.XIX， Fig. 19; T. XXXI， Fig. 25 a， b， c 
w. Smith， vol. 2， p. 47， Pl.XLIV， 318， var. s 
1864 Amρhitetras antediluviana Ehrb. Rabenhorst， Sectio 1， p.318， Fig. 86 
1911 Tric邑ratium(Amρhitetras) antediluvi側 I，m(EHRENB.) GRUN. Okamura. p. 9， 
1929 Triceratium arcticum (BRIGHTWELL) Hanna， Pl.34， Fig. 3 
1937 Triceratium antediluvianum (EHR.) GRUN. Murobuse， I， p. 204-205， Fig. 7・4
1955 Triceratium antediluvianum (Ehr.) Grunow (syn. Biddulthia vesiculosa (Ag.) Boyer) 
Kokubo， p. 215-216， Fig. 253 
1960 Triceratium antediluvian抑制 (Ehr.)GRUN. Ichikawa， p.202， Pl.VI， Fig. 54 
Valve cubical. Margin on side view nearly straight or somewhat curved， forming 
a square. Four corners insensible rounded form. Areolation distinct and radiately 
arranged from center. Areolaes near center 3 in 10μnear margin 3-4 in 10μ. 
Minute areolaes in four corner also distinct. 
Frequent. 
Fig. 43 Valve. One side， 140μ. 
Kokubo (1952) has reported the species is a littoral form and found in a wide 
distribution. 
1 Tricerαtium (formo8um BRIGHTW. f.) quinquelobαtα(GREV.) DE TONI 
Pl. V， Fig. 44 
1928 Triceratium (Amphiρentas) quinquelobata (Grev.) De Toni Karsten， p.240， Fig. 290 
B 
1930 Triceratium formosum Brightwell forma quinquelobata Hustedt， 1 Teil， p.820， Fig. 
488 
Valve pentagonal， with 5 nipples which show fine punctation. Areolaes radiate 
from center to margin. Near margin， areolaes decreased in size. Side line somewhat 
constricted towards inside. 
Rare. 
Fig. 44 Valve. One side of pentagon， 100μ. 
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12 Tricerαtium pentαfJonum HUST. 
Pl. VI， Fig. 45 
1959 Tricerati制御 (Trig.) (antediluvianum L) βωtago抑制御 Hust.
4-9 
Schmidt， Tafel 480， Figs. 
Valve pentagonal， with chracteristic large nipple on 悶 chcorner. Density of 
areolation on valve notable. Areolaes scattered in central part， and dense near margin. 
Areolaes radiate fron1 center園 Sideline som邑whatconsticted towards inside. 
Rar色a
Fig， 45 Valve. One sid~ of pentagon， 40μ。
13 Trice1"αtium circumvαIIαtum HUST. 
Pl. VI， Fig. 46 
195ヲ Triceratitl例 cir側例vallatumn. sp. Schmidt， Tafe! 473， 1， 2;Tafe! 474， 1， 2 
Valve hexagonal， with 6 sh丘rpcorners園 Valvecovered with polygonal areolaes. 
Areolaes smaller near margin， and not alw昌ysradi呂犯 fromcenter. 
R旦re.
Fig. 46 Valve. One sIde of hexagon， 100μ. 
The species is sometim芭sv巴ryaboundant in a horizon of the Hojuji mudstone， 
but it is not 3til found from any oth邑rpl旦cesin Japan. 
b BIDDULPHIINAE 
(14) Genus BIDDULPHIA GRAY 
1 BuddulphiαpulchellαGRAY 
Pl. VI， Fig， 47 
1856 Biddzuphia pulchella， Gray W. Smith守 voL2， p. 48-4ヲ， PL XLIV， 321; Pl. XL V， 
321; PI. XL VI， 321 
1864 Biddulphia 1うulchellaGray Rabenhorst， Sectio 1， p.310， Fig固 85
1951 Biddullうhiabiddulphiana (J. K Sm.) Boyer A. Cleve-Euler， Band 2， N:o 1， Fig. VI， 
259 B 
1ヲ61 BiddzdlうhiりpulchellaGray Takano， p.270， PL 1， Fig. 4 
Valve elliptical， margin undulations arising from three to five tr丘nsverseeleva-
tions. Areolation rough， and areolaes radiately arranged from a cent色rridge of 
protu berance. 
Rare。
Fig. 47 Valve. Major axis， 180μMinor axis， 100μ 。
A. Cleve-Euler (1951) says; “Mar. Iitoraler Epiphyt， im Plankton vereinzelt." 
2 Biddulphia pulchella GRAY var. ellipticαn. var. 
PL VI， Fig. 48 a， b 
1856 Biddulthia pulchella， Gray 明T.Smith， vol. 2， p. 48-4ヲ， PL XLIV， 321; Pl. XLV， 
321; Pl. XIVI， 321 
Valve elliptical， margin 110 undulated. Elev乱tionof valve separated by cost旦.e，but 
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costae not reach吋 nearmargin目 Processesof both ends larg巴 sel11iglobu1ar. Arεola-
tion very rough， and areolaes radiat巴lyarranged from a central ridge of protuberance. 
Rare. 
Fig. 48 a valve. Major axis， 100μMinor axis， 80/1. 
b Central part of valve surface. 
3 Biddlllpldα8llZ11ensis n. sp. 
Pl. VI， Fig. 49 a， b 
Valve elliptical， l11argin s0l11ewhat undulated. Elev旦tionof valve separated by 
short costae near margin， but not reached c巴ntralpart. Process巴sof both ends middle 
sel11iglobular. Areolation rough， and central ridge of protuberance not found. 
Rare. 
Fig. 49 a Valve. Major axis， 160μ. Minor axis， 120μ ， 
b ValvεMajor axis， 100μMinor axis， 1O，u. 
Paratype (No. of the specimen， 20003 a， b)
βiddulJうhiaJうulchella shows cOl11monly elliptical-shaped with distinct puncta. 
Puncta are regularly distributed. The number of divisions of valv巴 surfacethree or 
five in common. The number of divisions in this case very irregular， and that the 
original line as those of B. pulchella not found. As a whole， itlooks like a fossil 
crushed by a pressure which is perpendiculr to frustuel. 
The appearence of Fig. 49 a shows as it is somewhat crushed along weak lines， but 
in Fig. 49 b， itis not crushed， and punct旦 aremor巴 irregularin central part than those 
of circumference. Irregular divisions on valve of Fig. 49 a may be remainecl even 
if it is crushεcl by a force due to a clownward pressure of sediments. Frol11 the above 
rεasion， the writer regards the two forl1s as sal11e species， ancl treats them as one new 
sp巴ciesof Biddulphia. He nal11ed thel11 B. suzuensis after the name of Suzu city. 
4 Biddulp1tiαregillαW. SMITH 
Pl. VII. Fig. 50 
1856 Biddulthia regin.a， n.sp. W. Smith， vol. I， p. 50-51， PI.XLVI， 323 
1899 Biddulthia Regina W. Sm. 日eurck，p. 471， Pl.XXIV， Fig. 894 
1960 Biddulphia regina W. Smith Hustedt， 1 Teil， p. 836-837， Fig. 492 
1961 Biddulρhia regia (Schultze) Ostenfeld Helmcke & Kri己ger，Teil 11， p.18， Tafel 
253 bis 255 
Valve with three l11eclian elevations， central elevation largest， unarmed; processes 
little exceeding l11edian elevation in length; papillate， rounded; cellules of elevation 
distinct， those of valve and connecting-l11embrance minute. 
Rare. 
Fig. 50 Valve. Major axis， 80，u. Minor axis， 30μ. 
Husteclt (1960) says:“Litoral i.l1l europaisclH;n Kustengebiet VQl11 Mittel meer 
bis司ncjie englischt; K jiste，" 
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5 Biddulphiαtuomeyi (BAIL.) ROPER 
Pl. VII， Fig. 51 
1854 Biddulρ'hia tridentata (Denticella tridens) Ehrenberg， T.XXI， Fig. 24 b， c 
1899 Biddulρ'hia Tuomeyi Bail. Heurck， p.471， Figs. 895， 896 
1911 Bidd仰抑(Ei幼iddulρ'hia)Tuomeyi BAIL. Okamura， p.9， Pl.XII， Fig. 43 
1914 Biddulρhia Tuomeyi Bail. Akatsuka， p.73， Pl.16， Figs. 3， 3'
1960 Biddulρhia tu仰犯!yi(Bail.) Roper Takano， Pl.1， Fig. 10 
1960 Biddulρ'hia tuomeyi BAIL. Ichikawa， p. 202-203， Pl.VI， Fig. 55 
Cell spindle-shaped with a regular wavey undulation. On a side view four deep 
grooves. Processes of both ends a nipple-shaped， other three semicircular protu-
berances. Central protuberance larger than other two. Areolation rough， and areolaes 
radiately arranged from a top protuberance. 
Rare. 
Fig. 51 Valve (Side view). Major axis， 160μ. 
Hustedt (1960) says :“Litoral im Kustengebiet warmerer Meere weit verbreitet 
und nicht selten." According to Kokubo (1928)， the species is neritic， and common 
in Atlantic， Pacific， N. American coast， Newzeland etc. 
6 BiddulphiαriginαA.S. var. ? 8CαndicαA. CL. 
Pl. VII， Fig. 52 
1948 Biddulphia rigida A. S. v. ? scandica n. sp. A. Cleve-Euler & Hessland， p.176-
177， T. XII， Fig. 53 
1951 Biddulρ'hia rigina A. S. v. ? scandica A. Cleve A. Cleve-Euler， p. 119-120， Fig. 
Vl， h-k 
Valve long spindle-shaped with a wavey undulation. Four deep grooves recognized 
on valve surface. Processes of both ends show a nipple-shaped. Three protuberances 
large semicirc1e， but further found two small long elevations near both ends amoung 
which undulating processes exist. Areolaes coarse and somewhat regularly distribu-
ted. 
Rare. 
Fig. 52 Vertical view. Major axis， 214μMinor axis， 70μin middle protu-
berance. 
c HEMIAULINAE 
(15) Genus HEMIAULUS EHRENBERG 
Hemiaulu8αmbiguu8 GRUN. 
Pl. VII， Fig. 53 
1930 H帥uaulusamhiguus Grunow Hustedt， 1 Teil， p. 876-B77， Fig. 520 
1951 Hemiaulus a例biguusGrun. A. Cleve-Euler. Band 2， N:o 1， p.123， Fig. 267 a， b 
Valve elliptical， with two nipples on both ends. Valve elevated in central part. 
Areolaes distinct1y radiate from center. 
Rare. 
Fig. 53 Valve. Major axis， 50μMinor axis， 24μ. 
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5 EUODIEAE 
(16) Genus LEUDlJGERIA TEMPERE 
Leudugeria jαnischii CGRUN.) TEMP. 
Pl. vn， Fig. 54 a， b 
1899 Leuduge1'ia ] anischii (Grun.) Tern1O. H巴nrck，p. 539， Fig. 287 
1928 Dichomeris (Lczuhtgeria) ] anischii Grun. Karsten， 101'令 248-2，49，Fig. 311 A-B-C 
1957 Leudzlgeria janischii (Grun.) Forti Kolbe， 1o.37， 1'1. I， Fig. 32 
55 
Valve巴quallyarched. Extrimiti白 ofvalve gradually attenuat色 Areolaeslarge 
and regular1y clistributecl， 2 in 10μ. 
Rare. 
Fig. 54 b V司lve. Length， 100μBreadth， 20μ. 
m RUTILARIOIDEAE 
6 RUTILARIEAE 
(17) G巴nusRUTILARIA GREVILLE 
1 Rutilariαepsilon GREV. var. longicornis TEMP. & BRUN 
PL VII， Fig. 55 
1889 Rulilaria lOllgicornis (Etsilon var. ?) Temp. et Brun Temp. et Bτun， 1'10. 54-55， 
PI. 1， Fig. 1 
1928 Rutilaria elうsilo1ZGr引rile Hanna， PI.8， Fig. 3 
1960 R14tilaria etsilon GREV. var. longicor珂isTEMP. & BRUN Ichikawa， p.204， 1'1. Vl， 
Fig. 59 
Cell long spindle同shaped. Valve symmetrical on both axis of sagittal and trans-
versal. No raphe and pseudoraphe， only in central region a special protuberance 
recognized. Areol抗 sirregular， and absent in cεntral region圃
Rare. 
Fig. 55 Valve. Length， 200μBreadth， 30/1. 
2 Rutilαriαcα:pitαtα (Epsilon var. ?) TEMP. & BRUN 
Pl. VIl， Fig. 56 
1889 Rl4tilaria caβitata (Etsilon var. ?) Tem1O. et Brun Tem1O.記tBrun， p.54， P1. 1， Fig 3 
Cell long， swollen in central part and somewha~ expancled in both ends. Valve 
symmetrical on both且xisof sagittal and transversal. No raphe and pseudoraphe， only 
in central region乱 specialprotuberance recognizecl. Areol旦esirregular except central 
reglOn. 
Rare. 
Fig. 56 Valve. Major 1巴ngth，180μDiameter of central broacl part， 40μ. 
3 Rutilαriαhexαgonαvar. corlluia TEMP. & BRUN 
Pl. VII， Fig. 57 
1889 Rutilaria hexagona var. C01'1luta Temp. et Brun Tem1O. et Brun， p.55， PI.1， Fig. 2 
Valve short spindle-shaped. Central r巴gionswollen， with a special protuberance時
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No areolaes in central region， only fine areolaes near ends. 
Rare. 
Fig. 57 Valve. Major axis， 137μ. Diameter of central broad part， 50μ. 
B. PENNATAE 
IV BACILLOIDEAE 
7 T ABELLARIAE 
a TABELLARIINAE 
(18) Genus RHABDONEMA KUTZING 
1 Rhαbdonemαjα:ponicum TEMP. & B現UN
Pl. VII， Fig. 58 
1889 Rhabdonema J atonicum Temp. et Brun Temp. et Brun， p.53， P1.1， Fig. 6 
1930 RIu幼'don唱maTorelli Cleve Hustedt， 2 Teil， p. 22-23， Fig. 551 d 
1952 Rhabdonema jaρon化aTemp色reet Brun var. starsicostata Tempere et Brun Okuno， 
P1. 9， Fig. 4 
Cell in side view tabular with rounded ends. Median line straight and distinct， 
Striaes regularly arranged from both sides of valve towards a median line. 
Rare. 
Fig. 56 Valve. Major axis， 130μ. Breadth， 18μ. 
(19) Genus GRAMMATOPHORA EHRENBE宜G
GrammatoPhora macilenta W. Sm. var. nodulosa GRUN. 
事 Pl.VII， Fig. 59 
1854 Gram:押wtothoraoceanica Ehrenberg， T.XVIII， Fig. 87 a; Fig. 36 a， b 
1953 Grammatothora macilenta W. Sm. var. nodzdosa Grun. A. Cleve-Euler， Band 2， N:o 
1， p. 12-13， Fig. 307 a， b 
1958 Gr仰 zmatothoraC加rcotiM. PER. Frenguell & Orland， p. 14-115， LAMINA II， 
Figs. 29-30 
Cell somewhat likes to a wooden pestIe. Valve subhyaline with a littIe swollen 
center and rounded ends. 
Frequent. 
Fig. 59 Valve. Length， 80μ. Width， 10μ. 
According to A. Cleve-Euler (1953)， the species is found from both marine and 
brackish water. 
V NA VICULOIDEAE 
8 NAVICULIEAE 
a NAVICULINAE 
(20) Genus N A VICULA BORY 
lNαviculαspectαbilis GREG. 
Pl. VII， Fig. 60 a 
1895 Navicula sρectabilis GREG. P. T. Cleve， Band 27， N:o 3， p.60 
1899 N avicula sρectabilis Greg. Heurck， p.202， Pl. XXVII， Fig. 757 
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1953 Nat胸dastectabilis Greg. typ仰 mh. A. Cleve-Euler， Band 4， N:o 5， p.10， Fig. 712 
1960 Navicula sμctabilis GREG. Ichikawa， p. 208-209， P1.VII， Fig. 70 
1963 Navicula sρectabilis Gregory Tsumura， p. 4-7， Figs. 1-2 
Valve el1iptical-lanceo1ate. Lateral area with fine striaes， broad， convergent， 
narrowed in middle. Median line distinct. On both sides of its line isolated narrow 
long area with striaes parallel to those of margin. Striaes 10幽 15in 10μnear margin. 
Frequent. 
Fig. 60 a-b Valve. Length， 116μ. Breadth， 60μ. 
P. T. Cleve (1895) says:“The species is extremely variable and comprises forms 
connecting N. Hennedyi and N. Lyra， no absolute limit existing between these 
species." The species is a marine form and found as fossil in the Wakura Beds， 
Noto Peninsula， Japan. 
2 Naviculαlyra EHR. 
Pl. VII Fig. 60 b 
1895 Navicula Lyra EHR. P. T. Cleve， Band 27， N:o 3， p.63 
1899 Navicula Lyra EHR. Heurck， p.202， P1.IV， Fig. 161 
1932 Navicula lyra E. var. elliptica A. S. Brockmann， p.53， Tafel 2， Figs. 1-5 
1963 Navicula lyra Ehrenberg Helmcke & Krieger， Tei1 IV， p.26， Tafel 376 
Valve elliptical-lanceolate. Lateral narrow area with fine striaes. Median line 
distinct， on both side of it also narrow long area with striaes refering to those of 
lateral narrow area. In middle part， indistinct medium grain puncta c10sely distribu-
ted. 
Rare. 
Fig. 60 b Valve. Length， 150μ. Breadth， 60μ. 
3 Naviculαhennedyi W. Sm. 
Pl. VII， Fig. 61 
1854 Pi側 ulariapraetexta (Pinnul. Monon. praeι) Ehrenberg， T. XIX， Fig. 26 
1895 N例府ulaHennedyi W. Sm. P. T. Cleve， Band 27， N:o 3， p.57 
1899 Navicula Hennedyi W. Sm. Heurck， p.204， PI. 4， Fig. 160 
1953 Navicula Hennedyi W. Sm. A. Cleve-Euler， Band 4， N:o 5， p.107， Fig. 713 a 
1960 Navicula he附zedyiW. SM. Ichikawa， p.209， P1.VII， Fig. 71 
1963 Naz伽 lahennedyi W. Sm. A. van der Werffen H. Huls， DGXVI， 109 
Valve el1iptical. Lateral area broad， semi-lanceolate with parallel intrior margin， 
smooth. Marginal striaes 9-11 in 10μ. 
Rare. 
Fig. 61 Valve. Major axis， 55μMinor axis， 37μ. 
(21) Genus D1PLONEIS EHRENBERG 
1 Diploneis bombus EHR. 
Pl. VII， Fig. 62 
1854 Diploneis Bomhus (P仇nul.Dipl. Bomh.) Ehrenberg， T. XIX， Fig. 31 
1894 Ditloneis BonゆusEHR. P. T. Cleve， Band 26， N:o 2， p.90 
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1930 Diploneis bombus Ehrenberg Hustedt， 2 Teil， pp. 704-709， Fig. 1086 a， b， c 
1ヲ32 Diploneis b01匁bus(E.) CI， Brockmann， T. 1， Fig， 10
1960 Dip!oneis bomhus EHR. Ichikawa， p.210， PI.VII， Fig. 75 
1960 Dilぅloneisbom加sEhr. Takano， PI.n， Fig. 13 
Valve somewhat deεply constricted in middle， with suborbicular segmεnts. Cen-
tral nodule large. Horns divergent in middle， and convergent at both ends. Furrows， 
alveoli from margin. 
Rare. 
Fig. 62 Valve. Length， 120μ 圃 Breadth，24μin narrow central part. 
According to P. T. Cleve (1895)， the species is known as a wide distributions 
form 1n salt waters. 
2 Diplonei8 crαbro (EHR.) CL. var. pandura (BREB.) CL. 
Pl. vn， Fig. 63 
1854 DiP!o珂eisC叩 bro(Pinnul. Ditl. Cr.) Ehrenberg， T. XIX， Fig. 29 a， b， C 
1894 Diρloneis Crabro EH払 vaLtandura BR白B. P. T. Cleve， Band 26， N:o 2， p.100 
1ヲ27 Dψ/0抑eiscrabro Ehrenberg var。ρandura(Breb.) Cleve Hustedt， 2 Tei!， p. 626， Fig. 
1034 
1ヲ60 Diploneis crabro (EHR.) CL. var. tandura (BREB.) CL. Ichikawa， p.210， PI.VII， 
Fig. 74 
Cell liner-gourd-shaped， with more or less strong out1ine. Central nodule distinct. 
Transversal axis very strong. Striaes coarse， and converge at both ends 
Rare. 
Fig. 83 Valvε. L巴ngth，180μ. Breadth， 38μin narrow central part. 
According to Hustedt (1 ， the species is an common form ne訂 thecoぉtsof 
tropic呂1sεas. 
3 Diploneis subdncta (A. S. CL。
Pl. vn， Fig. 64 
1894 DiPloneis subcincta (A. S.) P. T. Cleve， Band 26， N:o 2， p.86 
1930 Diρ'10開eissu!Jci四cta(A. S.) CI. Hustedt， 2 Teil， pp. 680-681， Fig. 1072 a， b 
1932 Dぜploneissubci持cta(A. S.) CI. Brockmann， T.2， Figs. 13-15 
1960 Diplo雌 is抑制御ta(A. S.) Cl. Ichikawa， p園 210，Pl. Vll， Fig. 76 
Valve long elongated， and very slightly constricted in middle. Middle knot 
moderately large， quadrate. Striaes divergent in middle， and convergent at both ends. 
Striaes 6-7 in 10μ. near margin. 
Rare. 
Fig. 84 Valve. Length， 140μ 事 Bre呂dth，50μin central narrow part. 
(22) Genus MASTOGLOIA THWAITES 
Afasiogloia splendiα(GREG.) CL. 
Pl. VlI， Fig. 65 
1899 Otlwneis sPlendida (Greg.) Grun. Heurck， pp. 283-284， Fig. 62; PL 2ヲ， Fig. 814 
1928 Othoneis s戸lendida(Gregory) Hanna， PI.8， Fig， 2 
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1930 Mαsiogloia s戸似zdida(Greg.) Cleve Husteclt， 1 T巴i!， p. 463-444， Fig. 888 
1952 Masぬgloiasβlendida (Gregory) Cleve Okuno， Pl. n， Fig. 7 
1953 Masfogloia sρlendida (Greg.) C1. A匂 Cle刊 -Euler，Bancl 4， N:o 5， p.58， Fig. 603 
1960 Mastogloia s戸，zendida(GREG.) CL. Ichikawa， p.211， PL. VlI， Figs. 78-79 
Valve broad elliptical， with sma11 circular area in midclle 1'aphe which more 01' 
lcss bends 11ea1' both ends. SClllpture clistinct in ma1'gin and centr21l p乱1't，st1'iaes 211'“ 
1'anged in slightly curved 21t each end， but 1ε211'ly p211'21lel ne21r center. M21rgin of 
valve wide， with sho1't he21vy 1'21di21l striaes， 4司5in 10μ 
F1'equent. 
Fig. 65 V21lve. l¥;lajo1' axis， 90μMino1' 21xis， 66μ. 
Hustedt (1930) says: “Im Li tor21l 21ler r沼eere verbreitet llnd sehr haufig， 




ゅの Genus PSEUDOHI./J'IANTIDIUM HUSTEDT & KRASSKE 
1 Pseudohimαntidif.lm pαcificum HUST. & KRASSKE 
Pl. Vl1， 1'ig. 66 
1961 Pscudohimωlfidium pacijicun1 Hust. e1: Krasske nov. et spec. Krasske， p.272， Tafel 
V， Fig. 8 
Valve line21r， arcu21te， gr21du21l1y 21rched towards extremitiεs. Tenninal nodules of 
Eunoti21 shows 21n appe21r21nce 3I匂ingfrom inflection of v21lv邑sat point of junction. 
The species h21s a distinct r21phe 21rising from b川h terminal nodules which show 
s21me apper21nce九日 itof Eunoti21. dilica1:e fin巴日tri21esperpendicular to r21phe. 
Rare. 
Fig. 66 Valv色. Length， 149μ. Breadth， 29μ 。
New generic name Pseudohunantidium w乱sgiven by Husteclt 21nd Kr21sske (941)。
The genus looks like Eunotia-groαρwhich cOl11monly lives in fresh watcr命 But
thεspecies is found in l1121rine di21tol11ite. Though it is no l21rge form， its ap-
pe21renc巴 isquite 21like Eunotia clevei GRUNOW. Eunotia clevei is found in many 
lakes of Northeastern Europe. Pseudohitnantidium tacificum is only one in the 
spreaded m21ny s巴ctionswhich the writer observed. 
6Q 1九 ICHIKA W A， N.FuJI and A. BACHMANN 
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(1) For阜、Ilord
( 2 ) Preparation of Materi品Iand Method of Study 
( a ) Preparation of Materi呂l
( b ) Method of Study 
( c ) Depository of Slides 
( 3 ) Descriptio日 ofthe Assemblage 
( 4 ) Discussion 
( a ) Habitat of Fossil Pollen Flora 
( b ) Consideration 0日 PaleodimaticCondition and Paleogeography 
( c ) Geo!ogical Age of the Hojuji Pollen Flora 
( 5 ) Condusion 
( 6 ) Systematic Descriptions of the Ch呂racteristicFossil Pollen Gr昌insand 
Spores 
( 1) Foreword 
In Noto Peninsula of central Japan， various types of diatomaceous deposits occur 
in various stratigraphical horizons of the Neogεnεstrata (ICHIKAWA and KASENOo 
Although the various such as diatoms， flagellates， foraminifers， 
卯 Uengrains and spor邑s，are common in these diatomaceous mudstones， there has 
been no :record of fossil pollεn grains and spores from th芭m。
During the course of a palynological investigation of some samplεs from the 
Miocene and Pliocene diatom呂ceoussediments in the Hokuriku region of central ]apan， 
the writεr succ邑dedto prove the presence of microplanktonic organisms belonging to 
O:rder DinoflageHata and Hystrichosphaeride旦 aswε11 as fossil pollen grains and spores. 
The present p且perp:rovides the fir呂treport on th記 fossilpollen grains and spores from 
the diatomaceous deposits in Japan. The same sample as the fossil diatom and silico-
flageHate investigation by羽人 ICHIKAWAand A. BACHMANN was treated 昌ndabout 
fifty slides were made and observed. The scope of investigation is the determination 
of the paleoecological condition under which the Hojuji diatomaceous mudstone was 
deposited by means of palyno!ogical evidεnces and considerations句
The rεsearches on such microplanktonic organisms wi th unmineraliz吋 membran色S
as Ordεr Dinoflagellata and Hystrichosphaeridea wiU be publishεd in th日 nearfuture 
by the writer. 
The writer 1S deeply indebted to Professor Yoshio KASENO of the Institute of 
G巴ology，F旦cultyof Science， Kanaz旦waUniversity for his continuous guidance and 
inform呂tionson the stratigraphy and reading of the manuscript. 
( 2) Preparation of Mat日ria1and Mεthod of Study 
( a ) Preparation of Matεrial 
For the sample obtained by the sampling in the field t恥 analyticalprocedure once 
reported 
pp. 131. 
the writer (K. OZAKI and N. FUJI， 1958， pp. 567-574; N. FUJI， 1960， 
is fQUowed. 
Microfossils found from Noto， japan 61 
Mechanical Procedure : 
① The sample is crushed into pieces about 3 mm in diameter by an earthenware 
mortar without grinding. 
② The sample is sifted by a 32 mesh sieve. 
⑨ 5 grams of the sample are removed to a 300 cc beaker. 
Chemical Procedure : 
④ About 50 cc of 10 per cent caustic soda are added， and the sample is left to 
set for 24 to 48 hours. 
⑥ The upper part of the distilled water in the b巴akeris removed every 24 hours. 
This procedure is continued for about a week. 
⑥ The sample with about 100 cc of distilled water is transf巴rredto 200 .c 
tea-cups， and then allowed to set for about 3 minutes. 
⑦ The materials floating on the water are removed to a glass tube of centrifuge. 
The water subjected to centrifuging. 
⑨ A small quantity of the mixed hydrochloric acid and nitric acid is added to 
the mixed hydrochloric acid and nitric acid is added to the sample. 
⑨ The sample is immersed in steam for about 10 seconds. 
⑩ This mixed liquid is separated from the sample by centrifuging. 
⑪ The sample is removed to tea-cups， and allowed to set for about 3 minutes. 
⑫ The materials floating on the water are removed to the glass tube of the 
centrifuge again to remove the water. 
⑬ A small quantity of glacial acetic acid is added to the sample. After about 30 
seconds， this acid is separated from the sample. 
⑭ A small quantity of mixed acetic anhydride and sulfuric acid (9 : 1 involume) 
is added to the sample. 
⑮ A small quantity of glacial acetic acid is added to the sample. After about 
30 seconds， this acid is separated from the sample. 
⑩ A small quantity of hydrogen flouride is added to the sample and left to配 t
for 24 hours. Hydrogen fluoride is removed. 
⑫ The sample is removed to the glass tube of the centrifuge. and washed by the 
water. 
⑮ The small quanti ty of the sample is retained wi th a small quanti ty of water 
in the glass tube of the centrifuger. 
Preparation of Slides : 
The method of preparating slides for microscopical examInation was already re 
ported by the present writer (N. FUJI， 1960， pp. 132・134)in the previous work. 
The preparation of the slides is as follows : 
⑬ A small quantity of the sample is put on the slide glass， then very slowly 
dried by an electric heater or gas burner. 
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⑮ Before the sample is perfectly dried，乳 smallquantity of glycerine jelly is 
dropped on the sample， and the cover glass is put gently 01 the slide glass. 
@ The strewn slide is dried， keeping on a hard plate until the cover glass is 
firmly fixed. 
( b ) Method of Study 
To record the pos1tion of a specimen 11 the slide 1S necessary for taxonomical 
and biostratigraphical studies， so Maltwood's find巴ror England finder was used to 
register the necessary sp色cimensin this investigation. The specimen registered in 
this study can b氾 easilybrought under the mIcroscopic field whenever necessary by 
placing the slide which inc1udes the specimen registered with the Maltwood's finder. 
The counting was made along the chosen lines with use of a m告chanicalstage 
and Maltwood's or England finder. All of the specimεns which appeared while 
tr丘versingthe slide乱longthe chosen lines were observed and counted. The counting 
was continued until 200 specimens were identified and counted. When the specimens 
counted from one slide were less than 200， the counting was proceeded on the other 
slides which were preparεd from the same sample to count a total number of 200。
Therefore， more than 10 slides must be prepared to count 200 specimens. 
The frequency of each genus obtained the count of 200 specimens from each 
of the s乳mplewas recorded on the distribution chart or pollen diagram. All of the 
strewn slides were examined u11der the same magnific剖i01of microscope， 600 times 
in counting. 
( c ) Depository of Slides 
The slides containing the registered are deposited in the collectio11 of 
the Institute of Earth Science， Faculty of Educ司ti01，Kanazawa University (EKZJ) ， 
Marunouchi回 1，Kanazawa， central ]apan. 
( 3 ) Description of the Assemblage 
(Text-figs. 4， 5， and 8.) 
The assemblage of the fossil pollen grains and spores found in the analysed 
sample i8 shown in three diagrams (Text-figs固 4，5， and 8.). The relative frequency 
of the fossils is shown in two pollen diagrams (Text-figs. 4 and 5.). 
POLLEN s p 0 R E 
GYMNOSPERMAE DICOTYLEDON I MONOCOTYLEDON OTHERS 
10%' 20 30 40 50 20 30 40 109百 20
T巴xt-fig.4. PoJlen Diagram (1) 
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Among them， Pinus is very abundant 36 per cent in relativ己 frequency，being the 
highest concentratiol1. Abies， Castanea， Tsuga， Celtis. Nymphac回 e，Osmunda and 
Pteridium are common， being more than 7 per cent respectively. Picea， deciduous 
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RELATIVE FREQUENCY 
~丘一一~!
Text-fig.5白 PollenDiagram (2) 
曳O. 4日..:.:L一一一.::.l----田町民寸
Quercus， Corylus， Carya， Myrica and Lycojうゆdiumare rare， ranging from 4 to 6 per 
cεnt. As shown in diagram (Text聞fig.4)， Gymnosperm appears with a 
high rate of about 50 per cent， and Dicotyledon， Monocotyledon and Pteridophyta are 
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respectively 25， 10 and about 10 per cent. 
As shown in pollen diagrams and table， various plants having different habitats 
are distinguished from th己 tr巴atedsample， Liquidambar， Pseudotsuga and evergreen 
Quercus are the representative pl日ltSof the warmer temperate regioll， Pinus， 
Taxodiac日ae，d巴ci【luousQuercus， Zelkova， Castanea， CarjJinus ancl C01'ylus ar日 the
representative plants of the temperate region whereas Picea， Abics， Larix， Ts・uga
and Beiula are the representatives of the cooler telTlpe悶 teregion. Further， according 
to the interpretation of the modern flora， deciduous Quercus grows in association 
with Fagus under・thesame climatic condition吻 althoughPicea and Betula are not 
associated with Fagus， 1n the sample treated here， Fagus and deciduous 
Quercus show 5 per c巴nt，2 per cent and 4 per cent respectively; Betula is 1acking， 
Such plants of the temperate dimate 乱sPinusヲ deciduous
Quercus， Castanea 乱nd Alnus appear with a very high frequency of 
71 per cent in total. On the CDotrary， th巴 plantsof thピ ι;001e1' tell1peratεand 
wanner temperate regions show r白sp巴ctively 26 per cent and 2 per cent. The 
frequency of the spores which certainly be10ng to such genera of Pt日ridophytaas 
Osmunda， Gleichenia， Pleridium and Lycotodium is higher than th社。fordinal 
marine deposits， showing about lO per cent. It is suggested， therefore， that many 
genera of ferns grew under such trees as Abies， Quercus， Castanea 
and Celtis etc. 
( 4) Discussion 
(Text-figs， fi， 7， 8， and 9; T呂bles2 and 3) 
( a ) Habitat of Fossil Pollen F10ra (Table 2) 
To facilitate considerations on the probable habitats under where thos巴 ancient
plants lived， the writer attempted to classify the modern repr邑sentativesof the fossil 
genera and species 1nto four types of habitats， that is to say， lake or marshy， streanト
-side or riparian， mixed-slope， and upland elements. 
The flora shown by the pollen assemblage from the Mi凹 ene Hojuji diato-
maceous mudstone member is composed mainly of mixed-slope plants in number of 
genera or families， that is to say， mixecl-slope plants are 60.5 per cent， stream-side 
and riparian plants 16.5 per cent， mix色d-slope一一一stream-sideand riparian plants 
occupy 13.5 per cent， and remainder and upland ones. Namely， thεflora seems to 
represent a mixecl-slope forest. 
The Late Miocene floras in Jap乱nis g巴ner旦lycomposed of mixed-slope----riparian 
elements， and abundantly contains upland守 mixed-slop巳 plants.Namely， the f10ras 
of the Late Miocene Epoch in Japan， for instance Chausuyam乱 florain Nagano Pre-
fecture of central Japan， seem to show a mixed-slope to riparian forεs仁
Thus， the flora shown by the pollen assemblage from the Hojuji diatomac巴ous
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mudstone member Is closely similar to the other L旦tεMiocenefloras in Japan from 
the view四pointof the habitat. 
( b ) Consideration on Paleoc1imatic Condition and Paleogeography (T色xt回figs.6， 7 
and 8; Table 3) 
In using the fossil pollen grains and spores as indicator of the paleoecology， the 
writer uses the method of generic comp呂risonb巴twe巴nfossil assemblage and the 
nearest living representatives. This method is customary to interpret the environ-
ment of a fossil flora 01 the b出 1Sof the present climate i1 various regions where 
the modern representatives 110W live， b巴ingbased on the assumption that the 
paleoecologic呂1conditions of the plants were analogous to those under which the 
majority of the closely related living are now growing. The fossil poll巴1
grains and spores are genεrally found more commonly than the fossil leaves. This 
suggests that the fossil pollen grains and spores may be more useful than the fossil 
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Text-fig. 6固 Vertical Distribution of the Nearest Li.ving Equivalents of th号 FossilConifer 
Po!len Grains from the Hojuji Diatomaceous Mudstone Member. 
Table 2. l'he RelatIonshIp between Fossi1 Pollen Grains and Macrofossi1s 















P. palaeopentaρhylla I P.ρarviftora 
P. kaneharai I P.ρolita 
P. cfr. jessoensis I P. jessoensis 
P. Koribai I P. excelsa 
A.ρotofirma I A.fir糊
L. onbaraensis I L.KaemPferi 
M. occidentalis I M. glyρtostro. 
Taxodium dubium I T. distichum 
Cunninghamia protoko.1 C. konishii 
Glyjうtostrobuseuroρ. I G.pensilis 
Sequoia affinis I S.sempervirens 
Tazwania japonica I T. cryρtomerides 
M. Kidoi I M. asPlenifolia 
C. miocat加iyensis I C.cathayensis 
]. niρonica I ].ailanthifolia 
P. niρ'ponica I P. rhoifolia 
P. asymmetrosa I P. paliurus 
P. protostenoρtera I P.st，側 oρtera
C.例ioc側 ica I C. laxiflora 
C. niρonica I C.lanceolata 
C. stenoρhylla I C.carρ'inoides 
C. subcordata I C. cordata 
C. subyedoensis I C. tchonoskii 
C. miocrenata I C. crenata 
F. palaeocrenata I F. crenata 
F. protojaρonica I F. jaρonica 














































Saghalien and Kuri1e Island 2. Hokkaido 3. Northern Honshu 4. Central Japan 
Southwestern Honshu 6. Kyushu and Shikoku 7. Formosa and Loochoo Island 
Korea 9. North China 10. Central China 11. Southeast China 12. Southwest China 
Manchuria and Primorskaya Prov. 14. North America or other region. 










Text-fig. 7. lsowarmth lndex Map of Japan in Recent. 
Numbers: Warmth lndex (month-degrees) 
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fossil pol1en grains and spores can be gεnerally done only to the genεric level， and 
not to the specific 1色V日1. Therefore， difficulty arises in using the m巴thodfor the 
palynological researches of fossiL T、herefore，the writer compares firstly fossil pollεn 
grains with fossil macroplants羽アhichare found from many sεdiments of thε same 
geolcgical age， and secondly he us邑sthe method of comparison of fossil macropl品nts
with the n巴arestliving representatives (See Table 2). 
According to the law of total effective temperature， the distribution of a plant 
is more connected with thεtotal temperatur告 thanthe annual mean temperature. The 
total temperaturεis formularized as : 
ぷ (()~þ)
(): mean temperature 
Jう physiologicalzero point 
when ()く1'， がー isomitted from this formula 
If fJ shows a day's mεan temperature， then ~ (fJd-P) day-degrεes. If (j show話 a
monthly mean temperature， then .2: (れる t) montlトdεgress. The total temperature is 
generally called “W昌rmthindexヘand2: (ムn-P) month-d記greesis used always in 
botanical researchεs. In Noto P記ninsulathe physiological zero point (t) is shown by 
50C剛 Ingenerally， therεfore， the wannth index: 
~ (Iì m~5) month-degrees 
The ffionthべlegre巴sof warmth index indicated by the fossils from the Hojuji m告mber
is 85 to 100. Judging from the warmth index， the climate of that time corresponds 
to the temperate zone of Japan at present. 
Judging from the resuHs shown in Text同figs.5 and 6， and warmth index descrト
bed in the previous paragraphs， the paleoclimatic condition indicat日dby the fossil 
pollen grains is briefly summarized as follows. The predominance of Pinus and 
hardwoods from the Hojuji member provides a basis for concluding that the paleocli崎
mate was temparate. Several warm temp日rateelements such as evergreen broad-
leaved trees and cool temperate elements such as Larix and Abies are very pOOf萄
The Hojuji pollen flora suggests the mixed-slop君 vegetationnow living in the central 
to northern HonshlI， whεre the climate is temperate with moderate precipitation， the 





Table 3. Warmth Index and Climatic Zone 
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Text-fig， 8. Pollen Diagram (3); A: Picea， l.bies， Larix， Beiura and Fagus; B: Liquidanibar， 
Pseudotsuga， Myrica， evergreen Quercus and CinnaJ則明M附;C: Pi抑制s，Taxodiaceae， 
Zelkova， Alnus and non-evergreen Quercus; 1 Iida diatomaceous mudstone; 2: 
Recent lake deposits from Lake Hojozugata; 3: Wakura diatomaceous mudston巴;
4: Hojuji diatomaceous mudstone; 5: I'izuka diatomaceous mudstone. 
C 
Although there has been known any macroplant fossils corresponding to the 
Hojuji pollen flora (late Middle Miocene)， an abundant fossil flora has been reported 
from the Orito member (Middle Miocene) distributed in the northern Noto Peninsula. 

























The living equivalents in the Orito flora are generally distributed 1n the southern 
temperate region of ea日ternAsia. Th巴白r尚eぱfoαr喝巴鳥江tis clo出selysimilar to the 10仁owland
veg巴tationnow living in the c巴ntra1to soutけhernChina， and in Fonnιosa. Namely， 
compared with the preceding Orito f10ra the decrease of warm日mdsubtropical forms 
is recognized in the Hojuji m巴mber，indicating the lowering of temperature. The 
paleoc1imatic condition under which the Hojuji diatomaceous mudstone was sedimen-
ted was similar to that of Recent， or som巴whatcolεr. And， the paleogeography of 
the Hojuji marine basin was near1y similar to the topogra13hy now fOllnd in the 
western 13art of Nanao Bay (Nanao問nishi-wan)， that is， a semi -c1osed bay circumscri四
bed with hilly land. 
(C) Geological Age of the Hojuji Pollen Flora (Text-fig. 9) 
Although the I-Iojuji diatomaceous mudstne member was to have been fonned 
under the marine depositional basin， itincludes no marine fauna. Therefore， it is 
difficult to considere the geological age of the member in connection with marine 
fauna. The Hojuji member is correlated stratigraphically to the Akagami shale 
member， which is gray or light orange in colour， siliceous and hard， with Makiyama 
chitanii and some foraminifera， belonging to the late stage of the Middle Miocene. 
Therefore， the geological age of the Hojuji member seems to be the early stage of 
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Text-fig. 9. Stratigraphical Relations of the Neogen日 Stratain Suzu Area， Noto Peninsula. 
A Schematic Section with Special Reference to the Diatomaceous Deposits 
(After W. ICHIKAWA and Y. KASENO， 1ヲ63).
， z ・，..…・IIzukadiatomac色ousmudstone 
Late Miocene ~ 1'.0<・H ・..Najimi mudstone 
札 g!.0。ロ..glauconiticlayer 
D.・0・町 0・・Iidadiatomaceous mudstone 
I Aw……Awagura tuff 
ltf 勾日固⑥.tuffaceousalternation 
Middle Miocene < l Ak ……Akag呂田 mudstone
IH …ー…..Hojujidiatomaceous rnudstone 
日富山....Higashi-innai alternation 
Early Miocene V .... ..Dacitic and andesitic pyroclastics 
At the late stagεof Middle Miocene Epoch many fossil floras have been found 
from the lacustrine旦 littoral deposi ts distributed in various昌reasof 
Japan. The floras consist of temperate deciduous broaふleaved treεs with 
sever且1evεrgreen trees; th巴y also contain conifers圃 Thebroad -leaved trees from 
these floras indude a large number of Juglandaceae， Fagacεaε， Ulmaceae and Acerac-
巴ae;especially， such gεnera呂s dεciduous Fagus， Al抑制，Betula， 
Zelkova and Acer are most abundant in specific number. In com司
with the Em司lyMiocene Aniai-and Middle Miocene Daijima-type floras the 
br的 d-leavedplants of late Middle Miocene age ar記 andtheir Iiving 
equivalents are mostly found in Japan at present. Fagus Betula 
Alnus trotohirsut仏 Cartinusnitρonica and 
are the representatives of the乱!Iitoku-typeflora of the Late 
Miocene age (T. TANAI， 1961). Thus， in comparison with various floras of the 
in Japan the Hojuji pollen flora is nεsimilar to the Late Miocene floras 
represented the Mitoku-ty伊 florain its f10ral component， paleodimatic condition 
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and stratigrapy. 
Floras from deposits belonging to the late Middle Miocene Epoch have not 
been reported from any sediment in the Hokuriku region. Judging from the 
widest extent of the sea and the dominance of homogeneous black shale facies 
throughout Hokuriku region in the late Middle Miocene， this age was the acme of 
Neogene transgression. Therefore， although the other deposits correlated to the Hojuji 
diatomaceous mudstone member contain many marine fossi1s such as molluscan shells， 
brachiopods， bryozoans， echinoid remains and large amount of small foraminifers， 
fossil macroplants have not been reported from any deposi t in the Hokuriku region. 
As mentioned above， however， the fossil pollen grains and spores are recognized in 
the Hojuji diatomaceous mudstne member. Therefore， the palynological researches 
on the other late Middle Miocene strata correlated to the Hojuji member will be 
effective to know the flora of that age. 
( 5 ) Conclusion 
① About thirty genera of fossil pollen grains and five genera of fossil spores 
are described from the Hojuji diatomaceous mudstone in Noto Peninsula， which 
belongs to the late stage of Middle Miocene Epoch. 
@ The relative frequency of fossil pollen grains and spores is i1ustrated in 
two pol1en diagrams (Text-figs. 4 and 5). As shown in Text-figs. 5 and 8， the 
fossil pol1en flora can be designated a Pinus聞Abies-Castanea-Tsugaassemblage， and 
is characterized by the dominance of vesiculate pollen grains such as Pinus and 
Abies. The fossil flora indicated by th巴 pol1engrains and spores is different from 
the present lowland vegetation in Hokuriku region. 
③ According to the evidence of palynological research， the temperature of 
the fossil flora was similar to that of the present. The fossil flora indicated by the 
pol1en and spore assemblage is composed mainly of a mixed“slope forest with swampy 
or riparian element now 1iving in the central to northern Honshu. 
④ The pol1en grains which are abundantly found from ordinary marine de-
posits are few in the member. Further， the Hojuji member contains no deposit 
under the deep pelagic condition. 
⑥ On the basis of palynological results mentioned avove it is concluded 
that the topographic features of the basin was presumably similar to a semi -closed 
marine basin， for instance， Nanao Bay in Noto Peninsula at the present. Therefore， 
i t isconcluced that the fossil flora flourished under the temperate zone， the annual 
mean temperature of which is estimated to be 10 to 140C. 
⑤ In comparison with various floras of the Neogene in Japan the Hojuji 
pol1en flora is nearly similar to the Late Miocene floras represented by the Mitoku 
type flora in its floral component， paleoclimatic condition and stratigraphy. 
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( 6 ) Systematic Dεscriptions of the Characteristic Fossil Pollen 
Grains and Spores 
(Plates vm， IX， X， XI， XII， and XIII; Text-fig. 10) 
The more than 20 genεra distinguished as shown in Text-fig.5 are treated 
systematically this paper. The details of the locality of the fossil spor巴sand 
pollen gr丘inshave already been given in the former section. In this part the writer 




( 1) Family Pin旦ceae
Genus Pinus LINNAEUS 
Plate VIII， Figs. 6， 7 and 8; Plate IX， Figs. 1， 2 3， 4， 7 and 8; Text開fig.10 
Descrilうtion: of pollen grain usually circular or ovoidal in outline， sometimεs 
slightlly tapering tapering on ventral side; exine of thick， with dense and 
superficial reticulum; at pole body of pollen grain surrounded laterally by 
corrugated brood cap with remarkable marginal ridge， averaging 4.3-6.0 micron 1n 
thiclmess， which 1S one of the most characteristic diagnostic featur問。fPinus， on 
one side edge of body has often a dehiscent lunate slit， average 5-7 micron in diame-
ter， the outlet of a fairly deep broad furrow running on the ventral side of the b吋 y
between the bases of the bladders; considerably smaller than body， with a super-
ficial sculpture of a finely reticulate membrane， its mεshes aver旦ge3-5 micron in 
diameter. 
Size range 01 measured 
long length of body: 50叩76micron， 
short length of body: 36白42micron， 
breadth of body: 36姐51micron， 
diameter of bladder: 30-46 micron. 
Occurrences in the tresent material: The poll巴ngr呂inis very abundant in the 
present mater匂1from the Hojuji member. 
Deρository: The slides containing the registered specimens are deposited in the 
Institute of Earth Science， Faculty of Educ呂tion，Kanazawa University; Plate VIII， 
Fig. 6-一回--EKZJcolL cat. no. 20006; Plate VIII， Fig. 7回目町--蜘-EKZJ col1. cat. no. 
20007; Plate VIII， Fig. 8値目白包由同EKZ]col1. cat. no回 20008; Plate IX， Fig固 l哨胎---EKZ]
coll. cat. no. 20009; Plate IX， Fig. 2-四国---EKZJ col固 cat. no. 20010; Plate IX. Fig. 
3---ー幽--EKZJcoll凶 ca仁 no. 20011; Plate Fig. 4担制回目白-EKZJcolL く;司仁 no. 20012; 
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Plate IX， Fig. 7 --回目白EKZJ col1. cat. no. 20015; Plate IX， Fig. 8-一ー句ー-EKZJcoll. 
cat. no. 20016. 
polar view 
Text-fig. 10. Diagrammatical transversc optical sections of vesiculatae type pollcn grain ; 
a : ventral root of the bJaddcr， b: distal pole， c: fUlTOW， d: bladder， c : 
furrow， f: body of pollen grain， g : cap， h : m呂rgin司1ridge， i:dorsal root 
of the bladder， j:proximal poie， k: distal pol己.
2 Genus Abies MILL. 
Plate VIII， Figs. 1， 2， 3 and 4 
Descrittion : Body of pollen grain elliptical or circular in out line， usually 
larger or the same size as air-bladders， superficial sculpture of body distinct， cap 
V日rythick; reticulum of bladd色rdistinct and fairly thick. 
Size range 0/ measured specimens : 
long length of body: 82同 110micron， 
short length of bocly: 79噌96micron， 
cliam巴terof bladder: 64-77 micron. 
Occurrences in the present rnaterial : This genus is abundant in the present 
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material from the Hojuji member. 
Dゅository: The slides containing the registered specimens arεdeposited in the 
Institute of Earth Sciεnce， Faculty of Education， Kanazawa University; Plate vrH， 
Fig. l-------EKZJ coll. c且t.no. 20001 ; Plate VIII， Fig. 2---問問問-EKZJcolL cat. no. 
20002; Plate VIII， Fig. 3由一一EKZJcoll. cat. no. 20003; Plate VIII， Fig. 4四国駒田-EKZJ
coll. cat. no. 20004園
3 Genus Picea A. DIETRICl主
Plate vm， Fig. 5; Plat邑 IX，Figs. 5 and 6 
Descriρtion: Body of pollen grain approximately elliptical in out1ine， marginal 
ridge lacking， surface of body membrane densely and finely wrinkle， furrow on veniral 
side of short and indistinct; air-bladders large， distinctly standing out from 
body， surface of membrane of bladders coarse and thick reticulum， in meshes of 
reticulum dense flecks. 
Size range measured stecimens : 
length of body: 108-112 micron， 
short length of body: 54-67 micron， 
breadth of body: 50-69 micron， 
diameter of bladder : 判明日 micron.
Occurrences in the treseni material The pollen grain is rare in the present 
material from the Hojuji memb巴r.
Detository: The slides containing the registered specimens are deposited in the 
Institute of Earth Science， Faculty of Education， Kanazawa University; Plate VIII， 
Fig.5回目幽園町EKZJcolL cat園 no. 20005; Plate IX， Fig. 5町四国嗣.EKZJcol. cat. no. 20013; 
Plate IX， Fig 6司匂問----EKZJcoIl. cat. no. 20014. 
4 Genus Tsuga CARRIERE 
Plate X， Figs. 5 and 6 
Descrittion: Pollen grain regular circule or more or less broad ellipse in out帽
linεsurf呂ceof grain covered wi th very dεnse vermicular folds of thick exine， 
vermicular folds on edge of merge into narrow fril gradually. 
Size range measured 84-89 x 96-102 micron in diametεr. 
Occurrences in the 1うresentmaterial: The genus is rarεin thεpresent material 
from the Hojuji member. 
Dejう Theslides containing the registεred specimens are deposited in the 
Institute of Earth Science， Faculty of Edu四 tion，Kanazawa University; PlatεX， 
Fig. 5-一回一回EKZJcolL cat. no. 20017; Plate Fig. 6・..ー開問問 coll.cat. no. 
20018. 
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5 Genus Larix MILL. 
Description Pollen grain circular or broadly elliptical in outline; exine usually 
thick and smooth; superficial sculpture of grain membrane always smooth. 
Size range of measured specimens: 63-72 micron in diameter. 
Occurrences in the 1うresentmaterial: The pollen grain is very rare in the 





( 2) Family Betulaceae 
6 Genus Betula LINNAEUS 
Plate XIII， Figs. 18 and 21 
Descrilうtion; Pollen grain approximately triangular circular in outline， sometiω 
mes irregularly elongat巴， often deformed in various way; in ectoexine three dome開
shaped protuberant thickenings; exine of pol1en grain fairly thick， two layers， ec-
toexine and endoexine uniform thicklless， ecto色xinethickened round three pollεn pores 
and club日shapedin outine; surface of membrane srnooth; pore almost round. 
Size range of measured s1うecirnens: 27目34micron in diameter. 
Occurrences in the 1うresentmalerial: The pollen grain is very rare in the 
present material from the Hojuji member. 
Depository: The slid巴scontaining the r巴gisteredspecimens are deposited in the 
Institute of Earth Science， Facu1ty of Education， Kanazawa University; Plate XIII， 
Fig.18--…何回国EKZJcoll. cat. no. 20069; Plate XIII， Fig.21-------EKZJ coll. cat. no. 
20072. 
7 Genus Alnus GAERTN. 
Descriρtion: Pollen grain pentagonal in outline， sometimes tetrahedral with 
four pollen pores in outline; in fossil specimens deformed to varying extent; exine 
relatively thick， two layers， endoexine thiner than ectoexine; pollen poress on the 
five apices of pollen gr呂in，surrounded by dome-shaped thick巴ningsraised sharply 
above the surface of ectoexine; dark curves running between separate poll巴npores 
shallow comparatively. 
Size range of measured specirnens: 30-34 micron in diameter 
Occurrences in the 1うresentmaterial: The pollen grain is very rare in the 
present material from the Hojuji member. 
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Descrittion : Pollen 
8 Genus うinusLINNAEUS 
Plate XII， Fig. 10 
rectangular ovョ1or square-oval， occ旦sionallyapproxi-
m司tellycircular in outline， more or less i1 comparison betw己enthis genus and other 
genera; pore usually three， sometimes four; superficial sculpture of ectoexine fainly 
granular， shorter folding. 
Size range measured S.ρecimens: 24-38 micron in diameter. 
Occurrences in the tresent material: This gel1us 1S very rare in the present 
material from the Hojuji member. 
Depository ;τhe slides containing the registered specimens are deposited in the 
Institute of E乱rthScience， Faculty of Education， Kanazaw旦 University;Plate xnラ
Fig. 10一回咽何回目EKZJcolL caL no. 20044。
9 Genus Corylus LINNAEUS 
Plate XI， Fig. 16; PlateXII， Figs.11 and 15 
Pollen grain triangular shape， pores il1 three rounded corners;巴xine
markedly thicker， two layers， distinctly thickened round pores， ectoexine same thic刷
lmess as endoexin巴， surface of ectoexine 呂rsculpture， superficial sculpture of 
ectoexine more or less distinct， fine and dense granulation. 
Size range rneasured 29伺32micron i1 diamεter. 
Occurrences in the rnaierial: This genus is rare 1n the present ma司
terial from the Hojuji member. 
Dejうository:Th巴 slidescontaining the registered specimens are deposited in the 
Institute of Earth Science， Facu1ty of Education， Kanazawa University; Plate XI， 
Fig， 16--岨-，"---EKZJcolL c乱t.no. 20034; Plate xn， Fig ，1関町一-EKZJ colL cat. no. 
20045; Plat己 XII，Fig. 15一回開開問-EKZJcolL c註t.no. 20049. 
( 3) Family Fagaceae 
10 Genus Fagus LINNAEUS 
Descrittion: Pollen grain circular in polar view， more or less tricolpate， often 
deformed to varying extent; three furrows at three corners， tapering at t明70poles 
and becoming broader towards equator gradually， at their greatest breadth (6明7
micron in diameter) three circular pollen por巴s，some 8 micron in diameter; surface 
of εxine thick and dense wrinkles， forming coarsely granul乱rp乱ttern.
Size range oj measured stecirnens: 40四48micron in diameter. 
Occur幻rencesh銘tthe 1ρ台resentmαterial: Thiぬsg巴nusis very rare in the pr巴ser日1t
ma抗te町rね1 from the Ho吋ju吋1斗jim瓜emb巴訂r.
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1 Genus Quercus LINNAEUS 
Plate XIII， Figs. 5， 6， 7， 8， 9 and 1 
Descrittion: Pollen grain in polar view approximately circular and in equa-
torial view oval in outline， widest at equatorial plane， thr巴巴 lobesseparated by narrow 
and shallow grooves of three furrows; three furrows; running longitudinally on pollen 
grain， becoming widest at equatorial plane; surface of exine usually a little vermicular 
folds， sometimes smooth. 
Size range 01 measured stecimens : 
Quercus sp. a一一一ー 24x 28 micron in diameter， 
Quercus sp. b一一--27 x 34 micron in diameter. 
Remarks: According to M. IKusE (1956)， she described on the relation among 
many pollen grains in Japan as shown below: 
Quercus acuta (evergreen)--21.5司23x 25.5-27 micron， 
Q. glauca (evergreen)ー 19四 19.5x 21.5-23 micron， 
Q. thillyraeoides (evergreen)--20四23x 23-25.5 micron， 
Q. serrata (deciduous)--22・23x 24.5圃27micron， 
Q. dentata (deciduous)--34 x 37 micron， 
Q. variabilis (deciduous)--29同29.5x 32-34 micron， 
Q. acutssima (deciduous)--29 x 37.5-39 micron. 
Namely， as shown above it is concluded that grain size of the evergreen Quercus is 
always larger than that of deciduous Quercus in the present living one. If that 
phenomenon is to be trusted in fossi1， Quercus sp. a belongs to evergreen tree， and 
other deciduous. 
Occurrences in the ρresent material : This genus is rare in the present ma-
terial from the Hojuji member. 
Detdsitory: The slides containing the register巴dspecimens are deposited in the 
Institute of Earth Science， Faculty of Education， Kanazawa University; Plate XIII， 
Fig. 5一一一-EKZJ col. cat. no. 20056; Plate XIII， Fig. 6一一一EKZJcoll. cat. no. 
20057; Plate XIII， Fig. 7ー 剛一EKZJcol. cat. no. 20058; Plate XIII， Fig. 8----EKZJ 
col. cat. no. 20059; Plate XIII， Fig. 9一一一四EKZJcol. cat. no. 20060; Plate XIII， 
Fig. 1・一一一EKZJcol. cat. no. 20062. 
12 Genus Castanea ADAMS. 
Plate XIII， ;Fig. 13 
Descrittion: Pollen grain usually prolate or subprolate; furrow more or less 
long， tapering and meeting at two poles， each enc10sing remarkable aperture and fur-
row with thick rim; exine always smooth. 
Size range 01 measured stecimens: 14-16 micron in diameter. 
Occurrences in the tresent material: This genus is abundant in the present 
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material from the Hojuji member. 
うository: The slidεs containing the registered specimens are deposited in the 
Institute of Earth Science， Facu1ty of Education， Kan乱zaw旦 University;Plate XIU， 
Fig. 13--一 -EKZJcolL caL no岡 20064.
( 4) Family Myricaceae 
13 Genus LINNAEUS 
Descrittion: Pollen grain in out1ine triangular closely similar to pollen 
grain of Corylus; exine fair1y thick; surface of exine smooth， sometimes fil1ely 
granular superficial sculpture. 
Size range measured stecime鈎s: 25 micron il1 diameter。
Occurrences in the 1うresentmaterial: This genus is rare. in the present ma-
terial from the Hojuji member固
( 5) Family J ugland配巴ae
⑩ Genus Juglans LINNAEUS 
Plate XI， 14; Plate XIII， Fig曲 17
Descrittion: Pollen grain circular in outlin巴 knob日likeprojection 
encloses且 roundor slightly oval pore， always more than three pores， average six to 
ten pores most1y confined to only one hemisphere， opening of pollen pore elliptical， 
av巴rage2 to 3 micron in di紅白eter;superficial sculpture of exine of poll叩 grainmore 
or less distinctly granul呂rlycoarse r巴ticulum;membrane usually smooth. 
Size range 0/ measured 40向44rnicron in diameter. 
Occurrences in the material: This genus is very rare in the present 
mat邑rialfrom the Hojuji member. 
うository: The slides containing the registered specimens are deposited in the 
Institute of Earth Science， Faculty of Educatiol1， Kanazawa University; Plate XI， 
Fig. 14一一一EKZJcol. c針。 110. 20032; Plate Fig. 17・a一回EKZJcoll. cat. no. 
20068. 
15 G色nus NUTTAL 
Plate XI， Fig. 16; Plate XII， Figs. 1-4， 6-7， 12; Plate xm， Fig曾 20.
Descritiion: Pollen grain spheroidal or oblate in outline; pollen 
por巴 usuallythree， sometimes four or six， pollen pores on the one hemisphere 
呂ndlacking on the other，司pertur巴elliptical01' nearly circular in outline， some 4 
micron in diameter;巴xinethick， endexine thin; surface of grain usually smooth. 
Size range 0/ measured stecimens: 44-46 micron in di旦mete1'町
Occurrences的 thetresent material: This genus is rarεin the p1'esent ma刷
版rialfrom the Hojuji member. 
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Detository: The slides containing the regist巴代dspecil11ens are deposi ted in the 
Institute of Earth Sci巴nce，Faculty of Education， Kan旦zawaUniv巴rsity; Plate XI， 
Fig. 16国自由』同町-EKZJ coll. cat. no. 20034; Plat巴 XII， Fig. 1------・EKZJco11. cat. no. 
20035; Plate XII， Fig. 2-----司何20036;Plate XII， Fig. 3凶回一---EKZJcol. cat. no. 
20037 ; Plate XII， Fig. 4阿国間自由20038;Plate XII， Fig. 6町職問--EKZJ coll. cat. 10. 20040; 
Plate XII， Fig. 7-一--EKZJ c1. at. no. 20041; Plate XII， Fig. 12畑町四喝問-20016; Plate 
XIII， Fig. 20制問一四一EKZJcoll. cat. no. 20071. 
( 6) Fal11ily U1l11aceae 
16 Genus Zel1wva SPACR 
PJ.ate XIl， Fig. 15 
Descriρtion: Pollen grain in outline approximately elliptical， indistinctly pen-
tagonal or hexagonal; round 01' slightly oval pores in the obtuse apicεs of polygones ; 
exine thic1し twか layered; thick reticulum with f21irly regular polygon21l meshes on 
the surf21ce of the ectoexine. 
Size range 01 measured sρecinwns: 35-36 micron in di21meter. 
Occurrences in theρresent material: The genus is r211'e in the present l11ateri21l 
from the HOjllji m巴mber.
Deρository: The slide cont21ining the registered specimen is deposited in the 
Institute of Ea1'th Science， Faculty of Educ21tion， K21naz21wa University; Plate XIII， 
Fig. 15--国一--EKZJcolL c21t. no. 20066. 
17 Genus Ulrnus LINNAEUS 
DescrIjうtion: Pollen g1'ain in out1ine ci1'cular usually 01' pentagon21l indistinctly， 
with sides cllrved outwards; in the apices of the pent乱gonor hex21gon in outline， 
there 21re sm2111 circular or slightly elliptic21l 21pertures; exine thick， two-l21yered， 
densely and coarsely wrinkled on the surf21ce. 
Size range 01 tneasured specimens: 36同45micron in di21meter. 
Occurrences in the present material: This genus is very rare in the present 
m21terial from the Hojuji memb己I¥
( 7) Family H21mall1elidace21e 
18 Genus Liquidambar LINNAEUS 
Descrilうtion: Pollen grain in olltline approxill121tely circular 21nd slightly defor-
med; exine thick with 21 p21pi1late superfici21l sClllpturモ thereare a 1ull1ber of round 
pollen pores 01 the surf21ce of the membr21ne， pore irregul21rly distributed， being 
covered with thin endoexine. 
Size range 01 measu，red S]うecimens: 37-42 micron il1 di呂meter.
Occurrences in the 1うresentmaterial: This g巴nusis very r21re in the present 
materi21l from the Hojuji member. 
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( 8) Family Tiliaceae 
19 Genus Tilia L1NNAEUS 
Plate XIII， Figs. 1， 2， 3 and 14) 
Descrittion: Pollen grain in out1ine usually circular， often with a slight pirト
form tapering on one side; circumference of contour divided by three symmetrically 
arranged， pollen pores into three sections; exine thick， two-layered distinct1y， average 
2.5 micron in thickness; endoexine markedly thickened under each pollen pore， 
forming dark swollen hemisrherical plugs su此 intothe pollen grain to depth of 
about one聞thirdof its radius; surface of ectoexine coarsely granular sculpture. 
Size range 01 measured stecimens: 41-45 micron in diameter. 
Occurrences in the tresent material : This genus is rare in the present material 
from the Hojuji member. 
Detository: The slides containing the registered specimens are deposited in the 
Institute of Earth Science， Faculty of Education， Kanazawa Universiy; Plate XIII， 
Fig. 1・ー --EKZJcol1. cat. no. 20052; Plate XIII， Fig.2一一周--EKZJ coll. cat. no. 
20053; Plate XIII， Fig. 3----EKZJ col. cat. no. 20054; Plate XIII， Fig. 14-ー 曙EKZJ
col1. cat. rio. 20065. 
Phylum PTERIDOPHYT A 
Class Filicinae 
( 9) Family Osmundaceae 
20 Genus Osmunda L1NNAEUS 
Plate XI， Figs. 1 and 4. 
Descrittion: Spore approximately round or sometimes oval in out1ine; exine 
thick; episporium durable， covering surface of ectosporium， forming from outer layer 
of巴ctosporium，vermicular folding; reticulum compact; triradiate c1eft symmetrical， 
dividing into narrow short branches. 
Size range 01 measured s1うecimens: 58・62micron in long length of body. 
Occurrences in the tresent material: This genus is common in the present 
material from the Hojuji member. 
Detository: The slides containing the registered specimens are deposited in the 
Institute of Earth Science， Faculty of Education， Kanazawa University; Plate XI， 
Fig. 1一一一-EKZJcol. cat. no. 20019; Plate XI， Fig. 4一一一ー EKZJcol. cat. no. 
20022. 
MicroIossils found from Noto， ]apan 
Class Lycopsida 
(10) Family Lycopodiaceae 
21 Genus Lycopor1ium LINNAEUS 
Plate XI， Fig. 2. 
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Descriρtion: Spore in outline circular or triangular; surface of e叉inecovered 
with reticulum; reticulum smaller， attaining some 10 micron in diameter¥ 
Size range of measurer1 s1うecimens: 28 micron in diameter 
Occurrences in the present material: This ge日usis rare in the present m乱句
terial frorn the Hojuji member. 
Depository: The slide containing the registered specimen is deposited in the 
Institute of Earth Science， Faculty of Education， Kan乱zawaUniversity; Plate XI， 
Fig.2問----聞-EKZ]coll. cat. nO.20020. 
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E宜p!anationof Plate 1 
Fig. 1 a， bパ，Melosira disfa削 (EHR.)KTZo var. lirata (EHR.) BETAGE 
a Cells united into long straight chains. 
b Isolated unit cel. 
c Oth巴rform of M. distans var. Iirata and it bears some resembiance to var. alpigena or 
nivalis. 
Fig. 2 a， b Melosi印刷 (EHR.)KTZ. 
Fig. 3 a， b， c， d Hyalodiscus ukaiensis n. sp. 
a Some inclined valve surface. 
b Front view. 
c Same as b， but som思whatsmall type. 
d The smallest type。
Fig. 4 Hyalodiscus ambiguus GRUN. 
Fig. 5 a， b， c Stethanolう'yxisturris (GREV. & 
a司 b Side view. 
c Front view. 
Fig. 6 Stephanogonia actinoβtychus (EHR.) V. 1-10 
Figo 7 X.側thiolう'yxisoblonga EHR. 
Fig. 8 X，仰thio抑止:isacrlJlotha FORTX⑤ 
RALFS var. inteY1押ediaGRUN. 
羽T.ICHIKAWA， N. FUJI and A. BACHMANN PLATE 1 
Sci， Relう.Kanazawa Univ.， Vol. 9， No. 1 
PLATE 1 
(Fossil Diatoms) 
Explanation of Plate I 
Fig< 9 a Acty蹄ocyclusehreηbergii RALFS 
Fig. 9 b Actynocyclus ehrenbergii R./i.LFS var. crassa (羽に 3M.)HUSTEDT 
Fig. 10 a， b， c Acかnocyclusinge抑S RATT. 
a With one dot. 
b， c With t珊odots. 
Fig. 11 a， b， c， d Cosci:脚 'disc別刷kuraensisICH!KA WA 
a Focalized near margin of valve surface. 
b Focalized ne畠rc釘1terof valve surface. 
c F ocalized at interrnediat日 ofvalve surface< 
d Perf記ctvalve with many spinules. 
記 Valvewith relatively coarse areolaes. 
Fig. 12 a Coscinodiscus rothii (EHR.) GRUN. var.持or押Ul例 (GREG.)HEUR. 
Fig. 12 b Cosci削 discuslineafus EHR. 
W. ICHIKAWA， N. FUJI and A. BACHMANN PLATE I 
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P l A T E 11 
(Fossil Diatoms) 
Explanation of Plate ]J[ 
Fig. 13 Coscinodiscus marginatus EHR. 
Fig. 14 a， b Coscinodiscus radiatus EHR. 
Fig. 15 Coscinodiscus oculus iridis EHR. 
Fig. 16 Coscinodiscus astero例phalusEHR. 
Fig. 17 Coscinodiscus aPiculatus EHR. var. ambigzωGRUN. 
Fig. 18 Coscinodiscus crassus BAIL. var. algidus GRUN. 
Fig. 19 Coscinodiscus diorama A. S. 
Fig. 20 Coscinodiscus excentricus EHR. 
Fig. 21 a， b， c A1官 hnoidiscusehrenbergii BAILEY 
a Typical form. 
b A. ehrenbergii var. 
c Central part of valve surfac沼.
W. ICHIKAWA， N. FUJI and A. BACHMANN PLATE II 
Sci， Rejう.Kanazawa Univ.. Vol.9， No. 1 
P L A T E IV
(Fossil Diatoms) 
Explanation of Plate IV 
Fig. 22 Arachnoidiscus or御 tus(BREB.) GREV. 
a Front view. 
b Central part of valve surface. 
Fig. 23 Stictodiscus kittonia糊 SGREV. 
Fig. 24 a， b Actinoμ'ychus仰rdaCASTR. var. tsub01仰 nsisn. var. 
a Typical form. 
b Small form. 
Fig. 25 a， b Actinoρかc加ssplend，側 S (SHADB.) RALFS 
a Typical form. 
b Small form. 
Fig. 26 a， b Aulacodiscus laxus (MANN) var. octonoria n. var. 
Fig. 27 a， b Aulacodiscus tudulo--crenatus TEMP. et BRUM 
a Typical form. 
b Magnified margin. 
Fig. 28 Aulacodiscus tゆ'ulo--cr61ωtusTEMP. et BRUN var. japonica n. var. 
W. ICHIKAWA， N. FUJI and A. BACHMANN PLATE IV 




Explanation of Plate V 
Figo 29 a， b Aulacodiscz<s ol'ientalis GREV， 
Fig. 30 Aulacodiscus adlJnis TEMP. et BRUN var. horyne持sisn. velfo 
Fig. 31 Auliscus I'eticzdatus GREVILLE var. schmidtii (GRUNDL.) HUSTEDT 
Fig. 32 Auliscus caelatus BAIL. var. co開strictaRA TT， 
Fig. 33 Auliscus持oioensisn. sp. 
Fig. 34 Triceralium /Jroeckii LEUDI:JER-FoRTMOREL 
Fig. 35 l'riceatiz抑制 favusEHR. 
Fig. 36 Triceratium r吋letu捌 G琵E'¥Iに
Fig. 37 Triceratiu削 formosu:削 BRIGHTW.
Fig. 38 Triceratiul時 pseudo回:ervatumGROVE et STURT 
Fig.3ヲTriceratiumradiaiotunctatum A. S. 
Fig. 40 Triceratium dulce GREV. var. jalうonicaTEMP. et BRUN 
W. ICHIKAwA， N. FUJI and A. BACHMANN PLATE V 




Fig. 4.1 a， b Tricerat飢餓 arctiumBRIGHTW. 
Fig. 42 l'ricerati抑制 arctic岬甜 BRIGHTW.var.附USUR出!ensls目。 var.
Fig. 43 Triceratium antediluvi，側 M倒 (EHR.)G宜UN.
Fig. 44 Tricerat仰附 (for例。su醐 BRIGHTW.f.) qui持'11唱e/obata(GREV.) DE Tmu 
Fig. 45 Trice聞が掘削 pe措tago叫掘削 Hu邑T.
Fig. 46 Trice開 tju醐 cirCU1冊lIalla似合間 HUST.
Fig. 47 Bidd蝉IPhiap切#lchellaGRA Y 
Fig. 48 a， b Biddulphia pulchella GRA Y var. elliptica n. var. 
a Front vIew. 
b Central part of valv邑 surface回
Fig. 49 a， b Biddulphia SUZi削船isn. sp 
a Somewhat crushed along weak Iines. 
b Not crushed but punctation more ir思gular.
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PlATE VII 
(Fossil Diatoms) 
Explanation of Plate VI 
Fig. 50 Bidd~Ûlうhia regi抑aW. SMITH 
Fig. 51 Biddulthia tuomeyi (BAIL) ROPER 
Fig. 52 Biddullうhiarigida A. S. var.? scandica A. CL. 
Fig. 53 Hemiaulus tlwtbiguzls GRUN. 
Fig圃 54a， b L仰のtgeriajanischii (GRUN.) TEMP. 
Fig. 55 Rutila円a1うsilonGREV.γar. 10持:gicor河isTEMP. & BRUN 
Flg. 56 Rutilar"ia catitata TEMP. & BRUN 
Fig. 57 R14tilaria hexago抑avar. cornuta TEMP. & BRUN 
Fig. 58 Rhabdo時四到。 jato日iCUI伺 TEMP.& BRm河
Fig. 59 Gra問問。tothora例。cilentaVV. SM. var. 'fjodz;!osa GRUN. 
Fig. 60 a Navicula SjうectabilisGREG. 
Fig. 60 b Navicula Iyra EHR. 
Fig. 61 Navicula hennedyi W. SlVI. 
Fig. 62 Diρ10抑eisoomIJus EHR. 
Fig. 63 Diβ/.oneis cra針。 (EHR.)CL. var.声。幻dura(BRE13.) CL. 
Fig. 64 Diplo珂eissubcincta CL. 
Fig山 651Vlastogloia sP/側 dia(GREG.) CL. 
Fig. 66 Pseudohimantidiu附かヨcificurnHUST. ，f:c KRASSKE 
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P L A T E VIII 
(Fossil Pollen Grains and Spores) 
Explanation of Plate vnI 
Fig. 1 Abies， oblique polar view， surface pattern of body; Slide Box no. 8， Slide no. 4， EKZj col. 
cat. no. 20001. X (600 X 10) 
Fig. 2 Abies， lateral longitudinal view， surface pattetn of body; Slide Box no. 8， Slide no. 30， 
EKZJ cOl' cat. no. 20002. X (600 X 10) 
Fig. 3 Abies， lateral longitudinal view， surface pattern of body; Slide Box no. 8， Slide no; 8， EKZJ 
cbl. cat. no. 20003. X(600 X 10) 
Fig. 4 Abies， oblique lateral longitudinal view， surface pattern of body; Slide Box no. 8， Slide no. 
18， EKZJ col. cat. no. 20004. X (600 X 10) 
Fig. 5 Picea， lateral longitudinal view， surface pattern of body; Slide Box no. 8， Slide no. 6， EKZj 
col. cat. no. 20005. X (600 X 10) 
Fig. 6 Pinus， lateral longitudinal view， air-filled bladders， Slide Box no. 8， Slide no. 1， EKZj col. 
cat. no. 20006. X (600 X 10) 
Fig. 7 Pinus， polar view， air-filled bladders; Slide Box no. 8， Slide no. 21， EKZj col. cat. no. 
20007. X (600 X 10) 
Fig. 8 Pinus， polar view， furrow between air-filled bladders; Slide Box no. 8， Slide no. 14， EKZj 
col. cat. no. 20008. X (600 X 10) 
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PLATE IX 
(Fossil Pollen Grains and Spores) 
Explanation of Plate IX 
Fig. 1 Pinus， oblique lateral longitudinal view， surface pattern of air-IIlled bladders; Slide Box no. 
8， Slide no. 10， EKZJ coll. cat. no. 20009. X (600 X 10) 
Fig. 2 Pinus， oblique lateral longitudinal view， surface pattern of air五lIedb!adders; Slide Box no. 
8， Slide no. 21， EKZJ col. cat. no. 20010. X (600 X 10) 
Fig. 3 Pinus， lateral longitudinal view; Slide Box no. 8， S!ide no. 19， EKZl coll. cat. no. 20011. 
X (600 X 10) 
Fig. 4 Pinus， lateral longitudinal view， surface pattern of body; Slide Box no. 8， Slid号 no.21， 
EKZJ col. cat. no. 20012. X (600 X 10) 
Fig. 5 Picea， polar view; Slide Box no. 8， Slide no. 11， EKZJ col. cat. no. 20013. X (600 X 10) 
Fig. 6 Picea， polar view， surface pattern of furrow; Slide Box no. 8， Slide no. 5， EKZJ col. cat. 
no. 20014. X (600 X 10) 
Fig. 7 Pinus， obliqu巴 poJarview; Slid日 Boxno. 8， Slide no. 19，EKZJ col. cat. no. 20015. 
X (600 X 10) 
Fig. 8 Pinus， oblique polar view; surface pattern of air五lIedbladders; Slide Box no. 8， Slide no. 
9， EKZJ coll“cat. nO. 20016. X (600 X 10) 
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PLATE X 
(Fossil Pollen Grains and Spores) 
Explanation of Plate X 
Fig. 1 Hystrichosjぅhaeridium訪問izuiFuJI， n.sp. (MS). Holotype. Slide Bo主 no.8， Slide no. 21， 
EKZJ col. cat. no. 30001. X (600 X 10) 
Fig. 2 Hystrichosρhaeridium ukaiensis FUJI， n.sp. (MS). Holotype. Slide Box no. 8， Sli<1e no. 16， 
EKZJ col. c針。 no.30002. X (600 X 10) 
Fig. 3 Hystrichosρhaeridium noto側 sisFuH， n.51'. (MS). Holotype. Slid母 Boxno. 8， Slide no. 13， 
EKZJ col. cat. no. 30003. X (600 X 10) 
Fig図 4 Hystrichosρhaeridiul符 ichi加waiFUJI， n.sp. (MS). Holotype. Slide Box no. 8， Slide no. 28， 
EKZJ col. cat. no. 30004. X (600 X 10) 
Fig. 5 Tsuga， polar view， surface reticulum; Slide Box n日。 8，SlidεnO. 22， EKZJ collロ cat.no. 
20017. X (600 X 10) 
Fig. 6 Tsuga， polar vi色w，surface reticulum; Slide Box no. 8， Slide no. 27， EKZJ col. cat. no. 
20018. X (600 X 10) 
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令官官写努寧需頭郡認可野務鴨楠窃
PLATE XI 
(Fossil Pollen Grains and Spores) 
Expl昌nat!ol101 Plate XI 
Fig. 1 03抑協同da，lat巴ralview; Slide Box 110. 8， Slide 110. 14， EKZJ col. cat. 110. 20019. 
X (600 X 10) 
Fig. 2 LYCOlうodium，polar view， reticulum of surface; Slide Box no. 8， Slide no. 13， 
EKZJ colt cat. no. 20020. X (600 X 10) 
Fig. 3 Pt日ridophytagen. et sp. indet吋 polarview; Slide Box 110. 8， Slid邑 110.6， EKZJ col. cat. 
no. 20021. X (600 X 10) 
Fig. 'I 03例雌日Ida，reticuluffi; Slide Box no. 8， Slide 110. 4， EKZJ col. cat. 110. 20022. 
X (600 X 10) 
Fig. 5 Pteridium; Slide Box no. 8， Slide no. 8， EKZJ col. cat. 110. 20023. X (600 X 10) 
Fig. 6 Pteridiu附;Slide Box no. 8， Slid巴日o.14， EKZJ col. cat. no. 20024. X (600 X 10) 
Fig. 7 Indeterminable fossil; Slide Box no. 8， Slide 110. 8， EKZJ col. cat. 110. 20025. 
X (600 X 10) 
Fig. 呂 Taxodiacea巴 gen.巴tsp. indet.; Slide Box no. 8， Slide no. 3， EKZJ coll. cat. no. 20026. 
X (600 X 10) 
Fig. Taxodiaceae gen。巴tsp. ind巴t.;Slid巴 Boxno. 8， Slid邑紅白色 17，EKZJ coll. cat. no. 20027. 
X (600 X 10) 
Fig. 10 l1!lo開。ρorlsρorites;Slide Box no. 8， Slide no. 8， EKZJ coH. cat省 no.20028. X (600 X 10) 
Fig. 11 Monosulcate type poll印伊n.et S1'. indet.; Slide Box no. 8， Slide no・10，EKZJ col. caL 
no. 20029. X (600 X 10) 
Fig. 12 Magnoliaceae sp. indet.; Slide Box no. 8， Slid巴 no固 6，EKZJ col. cat. no. 20030. 
Fig. 13 Cf. Liquidambar; Slide Box 00. 8， Slide no. 20， EKZJ colt cat. no. 20031. 
Fig. 14 Jugl師事s?; Slide Box no. 8， Slide no. 26， EKZJ colL cat. no. 20032。
Fig. 15 Carya; Slide Box 00. 8， Slide no. 3， EKZJ col. cat. no. 20033. 
Fig. 16 Coyyltls; Slide Box no. 8， Slide no. 9， EKZJ col. cat. no. 20034. 
X (600 X 10) 
X (600 X 10) 
X (600 X 10) 
X (600 X 10) 
X (600 X 10) 
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P l A T E XII
(Fossil Pollen Grains and Spores) 
Explanation of Plate xn 
Fig. 1 Carya， polar view; Slide Box no. 8， Slide no. 16， EKZJ coI. cat. no. 20035. 
X (600 X 10) 
Fig. 2 Carya， polar view; Slide Box no. 8， Slide no. 9， EKZJ coI. cat. no. 20036. 
X (600 X 10) 
Fig. 3 Carya， polar view; Slide Box no. 8， Slide no. 20， EKZJ coI. cat. no. 20037. 
X (600 X 10) 
Fig. 4 Carya， polar view; Slide Box no. 8， Slide no. 4， EKZJ coI. cat. no. 20038. 
X (600 X 10) 
Fig. 5 Liquidambar， polar view; Slide Box no. 8， Slide no. 7， EKZJ coI. cat. no. 20039. 
X (600 X 10) 
Fig. 6 Carya， polar view; Slide Box no. 8， Slide no. 11， EKZJ coI. cat. no. 20040. 
X (600 X 10) 
Fig. 7 Carya， polar view; Slide !Box no. 8， Slide no. 11， EKZJ coI. c渇t.no. 20041. 
X (600 X 10) 
Fig. 8 Aff. Tilia， polar view; Slide Box no. 8， Slide no. 7， EKZJ coI. cat. no. 20042. 
X (600 X 10) 
Fig. 9 Pterocarya， polar view; Slide Box no. 8， Slide no. 19， EKZJ coI. cat. no. 20043. 
X (600 X 10) 
Fig. 10 Carρinus， polar view; Slide Box no. 8， Slide no. 12， EKZJ col1. cat. no. 20044. 
X (600 X 10) 
Fig. 11 Corylus， polar view;、SlideBox no. 8， Slide no. 15， EKZJ coI1. cat. no. 20045. 
X (600 X 10) 
Fig. 12 Carya， polar view; Slide Box no. 8， Slide no. 23， EKZJ coI. cat. no. 20046. 
X (600 X 10) 
Fig. 13 Elaeagnus， polar view; Slide Box no. 8， Slide no. 7， EKZJ coI. cat. no. 20047. 
X (600 X 10) 
Fig. 14 Betula， polar view; Slide Box no. 8， Slide no. 25， EKZJ coI. cat. no. 20048. 
X (600 X 10) 
ig. 15 Corylus， polar view; Slide Box no. 8， Slid巴 no.24， EKZJ coI. cat. no. 20049. 
X (600 X 10) 
Fig. 16 Rhus， oblique polar view; Slide Box no. 8， Slide no. 29， EKZJ coI. cat. no. 20050. 
X (600 X 10) 
Fig. 17 Rhus， polar view; Slide Box no. 8， Slide no. 4， EKZJ col. cat. no. 20051. X (600 X 10) 
W. ICHIKAWA， N. FUJI and A. BACHMANN PLATE XII 
Sci. Ret. Kanazawa Univ.， Vol. 9， No. 1 
P L A T E XIII
(Fossil Pollen Grains and Spores) 
Explanation of Plate XIH 
Fig. 1 Tilia sp. a， polar view; Slide Box no. 8， Slide no. 2， EKZJ col. cat. no. 20052. 
X (600 X 10) 
Fig. 2 Tilia sp. b， polar view; Slide Box no. 8， Slide no. 16， EKZJ colL cat. no. 20053. 
X (600 X 10) 
Fig. 3 Tilia sp. c， polar view; Slide Box no. 8， Slid巴日o.9， EKZJ col. cat. no. 20054. 
X (600 X 10) 
Fig凶 4 TricolplJropoUenites sp.呂 (gen.et sp. indet. il1 the natural c1assi五cation)，polar view; Slide 
Bo耳 10.8， Slid色 no.3， EKZJ colL cat. no. 20055. X (600 X 10) 
Fig. 5 Quercus (deciduous)， equatorial vi巴w;Slide Box no. 8， Slide no. 1， EKZJ col. caL no. 
20056. X (600 X 10) 
Fig. 6 Quercus (deciduous)，日quatorialvi巴w;Slide Bo耳目。.8， Slide no回 26，EKZJ col. cat. no司
20057. X (600 X 10) 
Fig. 7 Quel'cus (巴vergreen)，equatorial view; Slide Box no. 8， Slide no. 26， EKZ] colL cat. 10. 
20058. X (600 X 10) 
Fig. 8 Quercus (evergreen)，巴quatorialview; Slide Box no. 8， Slide日o.8， EKZJ col. cat. no・
20059. X (600 X 10) 
Fig. 9 Quercus (deciduous)， equatorial view; Slide Box 10. 8， Slide no・10，EKZJ coiL cat.日o.
20060. X (600 X 10) 
Fig. 10 Tricolρoroρollenites Sp. a (gen. et sp. indet. in the natural c1sific呂tion)， e司uatorialview; 
Slide Box no" 8， Slide no. 9， EKZJ colL cat. no. 20061. X (600 X 10) 
Fig. 11 Quercus (deciduous)， equatorial view; Slid芭 Boxno. 8， Slide no. 14， EKZJ col. cat. no. 
20062. X (600 X 10) 
Fig. 12 Tricolporopollenites sp. a (gen. et sp. indet. in the natural classificatiol1)， equatorial view; 
Slide Box 10. 8， Slide no. 2， EKZJ col. cat. no. 20063. X (600 X 10) 
Fig. 13 Casianell， equatorial view; Slide Bo耳目o.8， Slide no. 4， EKZJ col. cat. no. 20064。
X (600 X 10) 
Fig. 14 Tilia sp. a， polar view; Slide Box no. 8， S!ide 10. 18， EKZJ co!l. cat. no. 20065. 
X (600 X 10) 
Fig. 15 Zelkova， polar句 view;Slide Bo瓦臼o.8， S!ide 10. 26;、EKZJcol. cat. no. 20066ω 
X (600 X 10) 
Fig. 16 Pterocarya， pol品rview; Slide Box no. 8， Slide 10. 17， EKZJ col. cat. 10. 20067。
X (600 X 10) 
Fig. 17 JZIgla陣内 polarview; Slide Box noロ 8，Slide no. 4， EKZJ coll. cat. 10. 20068. 
X (600 X 10) 
Fig. 18 Betula， p唱larview; Slide Box no. 8， Slide no. 11， EKZJ coll. cat. 10. 20069. 
X (600 X 10) 
Fig. 19 Ge11.邑tsp. i11det.， polar view; Slide Box 10. 8， Slide no. 27， EKZJ col. cat. no. 20070. 
X (600 X 10) 
Fig. 20 Carya， polar view; Slide Box no. 8， Slide 10. 21， EKZJ col. cat. no. 20071. 
X (600 X 10) 
Fig. 21 Betula， polar view; Slide Box no. 8， Slide no. 9， EKZJ coll. cat， 10. 20072. 
X (600 X 10) 
Fig.22 Gen.日tsp. indet.， polar view; Slide Box 10. 8， Slide 10. 17， EKZJ col. cat. no園 20073.
X (600 X 10) 
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Part II Silicoflag、ellidaeund Archaeomona仁laceae
1 Fossil Silicoflagellidae und Archaeomonadaceae 
Alfred BACI-IMANN 
(1) Allgemei ner Teil 
(2) Bem色rkungenzu verschieclenen SkeleUeinzelheiten 
(3) Arbeitsmethodik 
(4) Beschreibung cler Art日n
Abb. 1--20 
Tafel口 1-7 
(1) AHgemeiner 'feil 
Als Fortsetzung der Dokumentationen uber bisher noch nicht bearbeitete japa-
nische Diatomite unternImmt der Verfasser den Versuch， fossile Silicoflagelliden zur 
stratigraphischen Einstufung von Diatomiten sens. lat. zu verwenden. 1m I-Iojuji 
Mudstone konnten gleich nach Beginn der Untersuchungen einige interessante Arten 
festgeste1t wεrden， die sich vielleicht in spaterer Folge als Leitfossilien verwenden 
lassen 
Dabei wird in erster Linie an die vielfaltigen Arten des Genus Cannoti!us 
gedacht， clie sich schon bei fruheren Arbeiten als stratigraphisch gut brauchbar 
erwiesεn haben， geclacht. V巴rgleichendeU ntersuchungenδsterreichischer Fundorte 
(Frattingsdorf， Ameis) lassen clen SchluP， ZU， das es sich bei dem hier bearb芭iteten
Diatomit um mittl巴resMiozan h司ndelt. Das Fehlen cies im obcren Miozan erstmalig 
auftret巴nclenCannο'tilus ticassoZ: STRADNER deutet auf eine Zugehりrigkeitzum mi tt-
leren Mioz託1 W巳lcheVermutung durch cias Auftreten von Dictyocha schauinslan，d人
Canno)うilusschulzi DEFL. uncl besonderen I'ormen von Cannotilus hernisthaericus 
(EHR.) HAECKEL noch bestarkt wird. Tatsachlich ergaben auch cie geologischen 
Untersuchung巴ndes Eunclortes durch ICHIKAWA die gleichen stratigraphischen Daten. 
Als sehr bedauerlich ist der Mangel an anderen Mikrofossilien im U ntεrsuchungs聞
mater匂 1zu vermerken， namentlich das Fehlen der Nannofossilien stellt sich als ein 
fuhlbarer Mangel clar. 
Eine genaue g巴ologische Darstellung cles Funclortes ist in dieser Arb巴itdurch 
ICHIKAWA gegeb巴n.
Bei cler Artenbeschr巴ibungsind auch zwei neue Arten angefuhrt， die nicht aus 
clem hier bearbeiteten Material stammen. Der Verfasser sieht es als zweckmasig 
an， weg巴nverschieclener Ahnlichkeiten der Gesamtflora der beiclen Materialien clie 
Beschreibung clieser beiclen Arten (Cannotilus ichikawcd unci Cannotilus latife叩
nestratus) hier vorzunehmen. Auch ist es clem Verfasser eine angenehme Pflicht噌
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die Neubenennung einer Art nach Prof. Dr. Wataru 1CHIKAWA in jener Arbeit 
vorzunehmen， an we1cher der Geehrte masgeblichen Anteil hatte. 
Das Rohmaterial， in we1chem dies巴 beidenCannop2・lus-Artengefunden wurden， 
stammt von einer Kartierungsprobe， die 1962 von R. GRILL in Loosdorf， Niederos-
terreich genomm巴nwurde. (Kart， Nr. 4557/1/63 A) Es handelt sich um einen 
hellgrauen lockeren Mergel， der eine reiche Diatomeen， Radiolarien und Silicoflage-
llidenfiihrung aufweist. Aus dieser Probe entnahm der Verfasser ein ca. faustgroses 
Stuck zur Aufbereitung. Von dem gereinigten Material wurden 16 Streupraparate 
hergestellt， in we1chen sich die beiden neuen Arten befanden. 
Bei der spateren， ochmals vorgenommenen Aufbereitung des Restes dieser Probe 
muste der Verfasser leider feststellen， das das ubrige Material auserlich dem zuerst 
entnommenen Stuck gleich war， jedoch eine etwas andere Kieselfauna und ・florazeigte. 
Es besteht die Moglichkeit， das bei der Probenentnahme am Kartierungsort eine 
Schicht angeschnitten wurde， we1che das reichhaltige Kieselmaterial beinhaltete. Aus 
dieser Schicht kann ein einzelnes Stiick zu dem ubrigen， von der unmittelbar be-
nachbarten Schicht stammenden Material gekommen sein， dem Verfasser gelangte 
durch Zufall gerade das reichhaltige Probenstuck in die Hand. 
Mehrfach vorgenommene spatere Probenentnahmen am Fundort erbrachten dieses 
Material nicht wieder， so das vorlaufig kein weit巴resBelegmaterial vorhanden ist. 
Der Diatomit von Hojuji zeigt neben der reichen Diatomeenflora auch zahlreiche 
Radiolarien， so das mit Sicherheit auf eine landferne Ablagerung geschlossen werden 
kann. Die Silicoflagelliden sind zum grosten Teil mit langen Radialhornern ausgesta-
ttet und von b巴acht1icherGrose. Di巴smag als Begrundung dienen， das 巴ssich im 
Lebensraum um ein sehr warmes M巴ergehandelt hat， in dem bekannt1ich so1che 
Erscheinungen recht haufig sind， ebenso die oftmals festgestel1te Tendenz zu Skele-
ttanomalien. GOKE (1962) weist darauf hin， das sich mit ansteigender Warme die 
Viskositat und damit das spezifische Gewicht des Wassers vermindert， weshalb 
die Planktonorganismen zur Anpassung daran besondere Einrichtungen zur erhohten 
Schwebefahigkeit entwickeln miissen. Der gleiche Autor geht auch mit der Meinung， 
das Kaltwasserformen stets eine Tendenz zur Bildung schlanker， 
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Dictyocho formosQ n.sp. 
轟翻
むictyochaspeculum EHR.，kleineFormen ~;もず Dictyocha speculum EトlR，pent吋onol
ー一一 材購
Dictyocho speculurn ヨrose(Nm maH Formen 
Dictyocha ausonia DEFし，1¥lormalformen








A込 Dictyocha crux EHR.， irigonal 櫨輔
Dictyocho schauinslondi (LEM M.l quad仁Formen
麟麟
Dictyocha schouinslandi (LEMM.l runde Formen 
盟
Mesocena apiculata (SCHU ) DEFL 
覇鞠
M官socenaoarnoruensis SCH U LZ 
Cannopilus hemisphaericus (EHR.l HA巨引くEL
Cannopilus schulzi DEFL. 
E覇
Cannopilus jouseoe n.sp. 
hlenmasi自eVerfeilunヨdereinzeinen Silicofla号ellidenarten
{臨時nFormen) im Hojuji醐udstone，Suzu City， Ja伊丹
{開u開erus 500S) 
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trigonalen Arten Corbisema triacαntha und Corbisema bzw. derεn Klein開
formen， sind abεf 色ntwederdurch den Mangel von Stutzstacheln oder die seitliche 
Stellung der Stutzstacheln von ihnen verschieden. Hier sei 乱uchauf eine irrige 
Darstellung in BACHMANN & IcHIKAWA 1962 hingewiesen， bei der eine trigonale 
Abw呂ndlung von als Corbisema triacantha (EHR.) fa. minor SCHULZ 
beschri巴benwird. Corbisema triacantha ist im Miozan nicht mehr vεrtreten. 
(2) Bemerku:ngel1 ZU verschiedel1el1 Skel批teil1zelheiten
Bei der B巴schreibungder Silicof1agelliden von Nanao (1962) und Hanyu (im 
Manuskript) wurden vom Verfasser einige Feststellungen uber Details der Silicoflage唱
llidenskelette gernacht. Wahrend uber Skelettanomalien trotz ihrer relativen H品ufigkeit
im hier beschriebenen Diatomit von nicht viel zu berichten ist， lohnt es sich 
doch， uber die Oberflachenstrukturen einzelner Arten etwas naher ins Detail zu 
gehen. 
Zunachst 1st di巴 Praparationvon ausschlaggebender Grundsa tzlich ist 
es erforderlich多色inhochbrechendes Mをdiumzu verwenden. Der γεrfasser benutzte als 
Einschlusmittel zum Studiul11 der Oberflachenstrukturen eine Mixture verschiedener 
hochbrechender Medien， die nach dem volligen Erharten einεn Br巴chwertvon 1，67 
aufwies. Es standen zwar andεre， noch hoher brechεnde Mi ttel zm Verfugung， jedoch 
konnte nur ein so1ches gebraucht werden， wε1ches nach dem Erkalten vollstandig hart 
da die einzelnen Formen nicht abscnwimmen durftεn. Spater kam P ARAX， 
ein Kunstharz von ndコ 1，67in Anwendung und erwies sich als ideal fur diesen 
Z羽reck.Es wurden sehr schuttere Streupr品parateangefertigt und diese mit einem 
olimmersionsobjektiv von REICHERT， 1/12'， 100 fache Eigenvergroserung im Verein 
mit 16イachvergrδsεrnden Okularen der gleichen Firma b巴nutzt.Der exakt eingestellte 
KOHLER' sche Beleuchtungseffekt erwies sich als vollkommen ausreichend zur Darste嶋
llung der uberaus feinen Strukturen， insbesondere bei Verwendung邑inesGrunfiltεrs. 
Die hier neu beschriebene Art Cannotilus jouseae z巴igtein vielen Exemplaren 
eine sehr kraftige und stets d色utlichsichtbar巴 Ornamentation.Die einzelnen Knotchen 
sind nich t sεhr weit aus巴inandergezogenund dmch stark erhabenε Linien verbunden 
(Abb. 1). Die Dichtheit der Ornamentation ist ein Merkmal der Zugehorigkeit zum 
Genus DEFLANDRE ( S. weist darauf hin， das die Oberflacherト
struktur in der apikal巴nZone starl王巴rals in der Basalringzone ist. Diese Feststellung 
konnte auch vom Verfass日rgemacht werden (BACHM. & ICHIK.， 1962， S. 165トCa.・
jouseae bildet hier eine Ausnahrne， die Oberflachenstruktur am Basalring 
ist mindestens ebenso d邑utlichwie am Apikalapparat. Teilweise， insbesonder巴 aber
bei englumigen Typen， ist die Oberflachenstruktur derart ausgepragt， das die Skele-
ttobεrfl詰chεrichtigg色hendrauh erscheint圃 DieStruktu日nerstrecken sich ausschHefし
J1!licrofossils found from Noto， ]a戸an 91 
lich mrf die Au日巴nseite des Skelettc丸 innen ist dieses vollig glatt. Die Strukture ist 
an der託userst巴1 Seite cler eil1zelnen Bauelemente des Kieselskelett巴sam st註rkstenuncl 
nimmt nach innen zu kontinuierlich an Deutlichkeit ab. So kommt巳s，clas c1ie Api-
kalfenster， genau V011 oben b 巴t:rachtet， glattwandig ersch ε lnen， 伝けbe引rゴnsodie Innt'、ゴnseite




Abb. 1 Oberflachenstruktur von Ca月刊otilusjouseae n. sp. 
Abb. 2 Oberflachenstruktur von Dictyocha al/.so目白'1DEFL 
4 
Abb. 3 Apikalfenster von Camzoρilus joωseae n.sp.， 011e oberf1ac.h巴nstruktur8 n der Innenseite 
Abb.4 Ca1，品目oþill~S jousea9 n.sp.， die Oberflachenstruktur auf cler Ausenseite ist deutlich sichtー
bar 
Abb. 5 Dicfyocha schauinslandi (LEMM.)， quaclratisch巴 F仁川m，die Ornamentation ist. aus-
nahmsweise durch die rauhe 8k巴lettinnenwandhervorgerufen. 
Dictyocha formosa n. Sρ. zeigt auch unter optisch giinstigsten Verh註Jtnissenkeine 
eindeutigεOberflachenstruktur. Das jedoch eine solche vorhanden， aber in ihrer 
Feinheit noch unter clem Auflりsungsvermogender Optik liegl， k旦nndaraus geschlo四
ssen werclen， clas cler Basalring clieser Art winzige Unebenheiten aufweis仁 welche
man als die punktformigen Erhebungen dεr Ornamentation deuten kann. Die Verbin-
dungslinien zwischen cli巳senPUl1kten sind jedenfeJs nicht wahmehmbar¥Selbstver-
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standlich treffen diese Angaben nur fur die bereits vorhin beschriebenen optischen 
Verhaltnisse， also die Verwendung eines gewohnlichen Achromat圃Objektiveszu， es 
mag immerhin der Fall sein， das der Gebrauch eines besseren Objektivs doch solche 
Strukturen erkennen last. 
Nicht so ausgepragt wie bei Cann刀OPilusjouseae ist die Ornamentation von C. 
hemisthaericus and C. schulzi. Die knopfchen sind fast gar nicht sichtbar， die 
verbindenden Leistchen treten dementsprechend schwach hervor. An den Beruhrungs-
stellen dieser Leistchen ist keiner1ei Verdickung zu bemerken. 
Eine Beobachtung scheint hier von ganz besonderem Interesse zu sein: Es handelt 
sich um die Feststellung einer Ornamentation， welche weniger auf die ubliche Ober-
flachenstruktur， als auf eine starke Rauheit der Skelettinnenwand zuruckzufuhren 
ist. Dies konnte an einem einzelnen Exemplar von Dictyocha schauinslandi (qua-
dratische Form) beobachtet werden. Da es sich um ein Unikat handelt， kommt 
dieser Tatsache keine wesentliche Aussage zu， der Verfasser ist hier der Meinung， 
das es sich um korrosionsahnliche Erscheinungen an sehr alten Skeletten handelt. 
Merkwurdigerweise wies dieses einzelne Skelett eine fast glatte Ausenflache auf， 
jedenfalls nicht eine ubermasig starke Ornamentation. (Abb. 5) 
Die best ausgebildetste Ornamentation in diesem Material weistn die Uberzahl 
der Exemplare von Dictyocha ausonia auf. Von dieser Art existieren zwei Ausbil-
dungsformen， namlich solche mit einer sehr starken und solche mit einer weniger 
ausgepragten Struktur. Hier handelt es sich wieder um altersbedingte Umstande， je
alter das Skelett， umso dicker werden die Skelettwande und es kommt zu stark 
verengten Skelettlumina. Artliche Unterschiede kδnnen naturlich aus dieser Erschei-
nung nicht gezogen werden. Die einzelnen Punktchen der Oberflachenstruktur sind 
sehr deutlich erhaben und hab巴n schon eher den Charakter kurzer， gedrungener 
Stacheln. Ebenso stark erhaben sind die Verbindungsleisten， die sich ahnlich dem 
Bogen einer Hangebrucke vom Hohepunkt zum Hohepunkt schwingen， sie erreichen 
in der Mitte zwischen zwei solchen Punkten nicht ganz die Ebene des Skelettes. Die 
Leisten sind ziemlich stark und erreichen fast den gleichen Durchmesser wie die 
Punkte， so das die Vereinigungsstellen der Leisten nicht stark verdickt erscheinen. 
Am besten 
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Die trigonalen Dictyochiden， wie sie in dieser Arbeit als aberrante Formen von 
Dictyocha crux bezeichnet werden， weisen eine ganz zarte Ornamentation auf， deren 
Maschenwerk ungefahr in der Mitte dessen liegt， was DEFLANDRE， (1950， S. 1， Fig. 
13 u. 14) als Oberflachenstrukturen von D. crux und D. fibula abbildet. War schon 
die Zugehorigkeit dieser trigonalen Varianten zu einer bestimmten Art zu bestimmen 
sehr schwierig， so bringt auch die Oberflachenstruktur keine endgultige Klarheit. Es 
scheint， das Formabwandlungen gleichzeitig auch eine Ver誼nderungder Ornamenta-
tion erleiden. Diesbezuglich liegen jedoch keine eingehenden Untersuchungen vor， 
weshalb di巴serGedanke lediglich in eine bestimmt巴 Richtungweisen so1. 
Die auf Tafel 4， Fig. 35， abgebildete Dictyocha嗣Arterscheint， wie es aus der 
Anordnung der Stutzstacheln anzunehmen ware， zum Formenkreis von Corbisema 
zugehorig. Das dem nicht so ist， kann auf Grund einer genauen Untersuchung der 
Oberflachenstruktur bewiesen werden. Vergleichende Untersuchungen ergaben， das 
die Ornamentation genau jener entspricht， we1che auch bei anderen Dictyochiden， 
insb巴sondereaber bei Dictyocha ausonia， zu finden ist. Das Vorhandensein der Stu幽
tzstacheln unter den Lateralbogen mag als seltene Aberration gedeutet werden jedenfa-
1s in Hinblick auf das Einzelvorkommen dieser Form. In seltenen Fa11en wird auch 
von Dictyocha ausonia ein Apikalring gebildet， dem ebenfalls keine Bed巴utungzuko四
mmt， da es sich um Variationen handelt， die innerhalb des Formenkreises einer Art 
liegen konn巴n. Es kann also mit Grund angenommen werden， das diese Form zum 
Genus Dictyocha und nicht zu Corbisema gehort. Vergleichsweise sind auf Abb. 6 
und 7 die Ob巴rflachenstrukturendargestellt. Die Punktchen sind sehr stark erhaben 
und durch sehr feine Leisten verbunden. In der Radialhorngegend ist die Ornamen-
tation unterbrochen. 
6 7 
Abb. 6 Oberflachenstruktur von Dictyocha sp. (Taf. 4， Fig. 35) 
Abb. 7 Oberflachenstruktur von Dおかochaausonia DEFL. 
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Abb. 8 : Ob巴rfl品chenstrukturvon Mesocerta oamaruensis SCHULZ 
Abb.9 : Ob巴rflachenstruktur・vonlV! esocerta aがct/lata(SCHULZ) DEFL。
1m Zus呂mmenhヨngmit den Untersuchungen an den Scheidewanden der beiden 
Mesocer，ω-Arten-oamarue幻sisund wurden auch Verschiedenh巴iten der 
Oberflachenstruktur Diese sind auf Abb， 8 und 9 dargestellt，明Tahrend
Mesocena oamaruensis stets eine sehr deutlichεund kraftige OberIlachenstruktur 
aufweist， ist jene von 11 esocena alうiculαtαsehrzart. Auch die Anordnung der 
einzelnen Orn旦ment丘tionsteilchen，also der Knopfchen und Leistchen， ist unterschied幽
lich， lI1， oamaruensis tr註gtdieεn zwischen den stark erhaben巴n
Granula parallel zur Langsrichtung dεs Basalringes， die Abstande sind recht regehna-
sig und die Leistchen sehr dunl1， M， 
sowohl aus als auch aus quer verlaufenden Leistchen. Ich betrachte diese 
tragt hingegen eine Netzstruktur 
V町schiedenheitals Grund zu der Annahme， das es sich hier tatsachlich um zwei 
voneinander verschiedene Arten handelt. 
Die Scheidewande trεten im Hojuji IVludstone lediglich an den Arten M esocena 
O抑制ruensisund -aticulata auL Ihre Beob旦chtungεrfordertsehr viel Gεduld und 
scharfe Optiken. 1m gegenstandlichen Falle stand巴ngenugend Einzelexemplare zur 
Verfugung， aus denen eine Auswahl getroffen werden konnte. Unter den vielen 
Stuck邑nfanden sich genug， welche die Scheidewande auch bei der Verwendung von 
achromatischen Immersionsobjektiven noch deutlich genug zeigten. STRADNER (1956) 
stellt in seiner Dissertat!on einige B色trachtungenuber das Vorhandensein von Sch巴1-
dewanden bei verschieden巴nSilicoflagelliden an. Der gleiche Verfasser weist auch 
darauf hin， das wohl von SCHULZ und GEMEINHARDT (1930) solche Trenn闘
wande zwischen den Sk邑lettlumina aber nlrgends noch beschrieben wurden. 
Er spricht den Scheidewanden auch systematischen wr ert zu und ich konnte auf 
Grund meiner bisherigen Beobachtungen (Hanyu回Diatomit， in V orber巴itung)sεine 
Feststellungen in dieser Hinsicht nUf bestatigen. STRADNER beschreibt die Scheト
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dewande der unbchornten Formen (lYlesocena oamaruensis u. a.) als schrag liegend， 
so das Ihre Flache schrag zur Achse des B乱salringeslicgt. Dies trifft auch hicr bei 
Mesocena oa1'laruensis zu， vielleicht nicht im gleichen AusmaC¥ wie bei STR.t¥DNER. 
Besonders kraftige Skele、ttezeigell knotenartige Verclickungen cler Scheiclewand， w巴lche
ung巴fahrwie die Lochピreiner Siebplatte aussehen. 
Meine hier vorgenommenen Untersnchungen erbrachten folgencles Ergebnis: Die 
von STRADNER b巴schrieben色nknotenartig'en Verclickungenεr8cheinen wie Verzahnun-
gen， die ungefahr ineinandergreifen und zwischen clenen ein 80 geringer Abstancl 
liegt， clas clie Grenze cler Sichtbark巴it f司sterreicht i8t. Es liegt aber tatsachlich 
eine echte Trennung der Skelettlumina vor. Dies geht vor allem daraus hervor， das 
das eingedrnngene Einschlllsmedi11l11 oftmals nur bis zum einem Lumen同Endevordri町
ngt llnd dann durch die Scheid巴wm吋 abrupt unterbrα~hen wird. Solche Exemplare 
sind die geeigl1etst巴1Beobachtungsobjekte. 
12 
Abb. 10-14 : Sch巴idewandevon乱i[esocenaoamaruensis SCHULZ 
Abb. 15，16 Scheidewande von Mesocena apiculata (SCHULZ) EFL. 
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Typische Formen von Verzahnung巴nan den Scheidewanden sind auf Abb. 12 
und 14 dargestellt， die anderen Formen， Abb. 10， 1 und 13 zeigen andere Scheide-
wandbildungen， an denen， vielleicht wegen ungunstiger optischer Umstande， die 
Knoten nicht festgestellt wurden. Die Anzahl der Knoten ist nicht ohne weiteres 
zahlbar， es sind aber ungefahr sechs Siuck. 
Mesocena aticulata weist glatte Scheidewande auf， an denen keine Spuren von 
Verzahnungen sichtbar sind. Auch sind hier die Scheidew加 demehr geg巴ndas 
Radialhorn ausgezogen und somit nicht kreisrund， wie bei M. oamaruensis， sondern 
eher oval. (Abb. 15 und 16) Auch sind die Enden der Lumina deutlich trompetenfor-
mig erweitert， wahrend sie bei M. oamaruensis nur schwach keul巴nfδrmigsind. In 
zwei Fallen wurde an Skeletten von Dictyocha ausonia folgende Entdeckung gemacht : 






Abb. 17-20 Blasige Auftreibungen an Skeletten von Dictyocha ausonia DEFL. 
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trieben CAbb. 17回20). Solche Deformierungen sind extrem selten， ich konntεunter 
den vielen hunderten Skeletten lediglich zwei finden，昌1denen Anomalien dieser i¥rt 
zu sehen waren. Sie sind in den Praparaten HOJ 7 und HOJ 17 besonders festge-
halten. Der Ursprung solcher Blasen ist reichlich dubios， ohne eingehende Beobachtung 
der lebenden Zellen scheint keine Aussicht gegeben， die Frage genligend zu klaren. 
DEFLANDRE (19.3.3) b己sclu司eibtratselhaftε Formen diesel‘ A生r吋-tラ 九WObi巴dヨ吋 b己sonc一長rs
s巴11犯eFoωr緬1官口n2 de伐r眉 hi己訂r了b巴出呂ChI咽ieb巴nen註hr叫1吐lichisヨt仁. “DiたeAuぱlfme引I噌k呂泊amke記it京W1訂r寸dゴ dur陀ch1 
Z、W巴eis坑ta担rkeVerc1ickungen c1es Basalringes 巳rweckt. Ihre Herkunft kann man nicbt 
so erklaren， wie andere Anomali巴1sich erklaren lass巴n: Sie sind sεhr wahrschi日nlich
das Resultat einer parasitaren Aktion， welche eimnal im Inneren des 1心malsystemes
cles Skelettes stattf乱11(1.." (Ubersεtz. Bachmann) 
DEFLANDER'S Form 1 stellt eine blasige Anomalie des Apikalbogens einer 
Dictyocha (D. fibula EHI七 var. brevispinαl-EMM_ fa. rhombica SCHUI.Z; nach 
DEFL.) Diese Bl剖巴 istnach den Angaben des Autors von日inerkleinen POfe durch.. 
brochen， die Oberflachenstruktur ist kaum sichtbar， V巴rschwei sungsstellen zwischen 
Blase uncl clem ubrigen Skelett sincl l1icht erkennbar. 
1m Gegensatz clazu finden sich auf den beic1en Anomalien im Hojuji M.udstone 
keine Poren， die Oberflachenstruktur ist bei dem ヒinenExemplar relativ deutlich， 
beim ancleren we日entlichz日Ixterausgebilclet. 
Es scheint nicht sehr wahrscheinlichヲ clasb巴 clembereits fertig ausgebilc1eten 
Skelett eil1 Parasi t imstancle w昌re，die glasharte Kies巴lsubstanzzu c1ehnen， ohne sie 
zu sprengen. 
Das diese B1asen clurch Vergrりおerungdes Volumens einen krankhaften Mangel 
c1er Schwimmfahigkeit cler lebenclen Zelle kompensieren soHten， ist ebenfalls von der 
Hand zu weisen園 Derlebenc1色 Organismusfindet leichtere 1l1d bequemere Mりglich--
kei ten zu derartigen Komp色nsationenund greift bestimmt nicht zu cler l¥在og1ichkeit， 
ein Endproclukt， wie es die Kieselsubstanz clarstellt， zu verandern. 
Sehr nahelieg 
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。，) A:rbl8itsmethodik 
Aufbεreitung des Rohmaterials : 
1.) Losen und entkalken der grob zerstossenen Probe zuerst in HzOz unter 
sp品tererZugabe einer reichlichen 1¥在巴ngevon technischer Salzsaure芳
2.) Losen d巴rMenilitkonkretionen durch Kochen mit 0.5% KOH， der Losungsvor-
gang ist durch oftmalige Kontrolle unter dem Mikroskop wahrzunehmen und beim 
beginnεnden Zerfall der Konkretionen durch Zugabe von HCI zu unterbrechen， 
3. ) Verkohlen der organisc'len Komponenten durch HzSOιKochdauer etwa 15 
Minuten， nachher wird d己rKohlenstoff durch vorsichtige Beigabe von Chilesalpet日f
oxydiert， wobei eine vりllige der Probe eintreten muβa 
Zwischen den einz巴lnenArbeitsgangen wurde jedesmal uber einem Sieb von 0.03 
mm Maschenweite mit heiGem iVasser gewaschen llnd zuletzt die Probe in 
Alkohol aufbewahrt. 
Die Arbei tspr呂paratewurden als Streupraparate in stark erhitzten CλDAX (Ku-
nstharz mi t nd= 1 ， und mi t sch wacher 只 durchmustert.
Festzulegende Formεn wurden mit Tusche umrandet。
An Geraten fand巴n “BIOZET" und 
"MAK九sowieein Zeichenapparat nach ABBE der Fa. Optische WerkεC. REICHERT 
WIEN， eine Kl己inbiidl王amera“RETINA1 a" mit Mikroansatz von KODAK‘ sowie 
achromatische Objektive und Planokul孔revon REICHERT。
Eine reichhaltige Literaturauswahl uber M邑thodender Aufbereitung ist In GOKE， 
G.， Methoden der Mikropalaontologie， Franckh' sch巴 VerlagshandlungStuttgart， 1863， 
enthalten. 
Proben d巴sArbeitsmaterials und die Belegpraparate befinden sich in der Kanaz出馬7a
University， Faculty of Sciεnce， Geological Institute in Verwahrun只・ Sie sind mit 
dem V orzeichen“日Orversehen 
ωBeschreibung der Arum 
Dictyocha n. sp. 
Taf. 1， Fig. 1 -8 
Derivatio nominis: laL formosa = schon gestaltet 
Holotypus : Das im Praparat HOJ 4 (Coll圃 BACHMANN)einzeln gelぽnnzeich~
n巴teExemplar (Taf. 1， Fig. 4) 
Locus typicus: Hojuji， Suzu Pref. ISHIKAWA， Japan 
Stratum iYPicum : Hojuji Mudstone， Mittleres Miozan 
Beschreibung: 
Das aus hohlen rくieselstabchenzus丘mmengesetzteSkelett b己steht旦us色inemregel. 
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masig runden Basalring und einem einfach gestalteten Apikalapparat. Der Basalring 
tragt， regelmasig tiber seine Peripherie verteilt， 10 bis 14 Radialhorner. Diese sind 
mittellang und spitz， sie streben wagrecht vom Basalring weg， bzw. sind sie bei einigen 
Exemplaren leicht abwarts gerichtet. Der Apikalapparat besteht aus stark bogenformig 
tiber den Basalring aufgewolbten Stabchen， deren Durchmesser etwa 2/3 so stark ist 
wie der des Basalringes. Es gibt einfache Lateralbogen， die sich ungefahr in der 
Mitte des Basalringes vereinigen (ahnlich Corbisema triacantha) und Lateralbogen， 
welche enger gegabelt sind und die Apikalbogen tragen (Fig. 1 und 8). Die Teile des 
Apikalapparates haben ihren Ursprung zwischen d巴n Radialhornern am Basalring， 
manchmal auch knapp neben oder tiber einem Radialhorn am Basalring. Am Apikal-
apparat b巴findensich kleine， steil nach oben gerichtete Zusatzstacheln， die meist nicht 
auf jedem einzelnen Element des Apikalapparates vorhanden sind. Nicht sehr haufig 
sind Sttitzstacheln， die sich zwischen den Radialhornern befinden und schrag nach 
innen gerichtet sind. Diese Sttitzstacheln sind aber bei keinem der aufgefundenen 
Exemplare so beschaffen， das sageblattartige Formen entst巴hen，wie sie Paradictyo・
cha aJうiculatazeigt. Von der ahnlichen Art Paradictyocha polyactis unterscheidet 
sich die neue Art insoferne， als die T巴ndenzzur Bildung eines Apikalringes niemals 
vorhanden ist， auch ist die Anzahl der Radialhorner der neuen Art stets geringer. 
Dictyocha formosa ist relativ selten， in 25 Streupraparaten wurd巴nlediglich 8 
Exemplare gefunden. Zwischenstufen， welche die Abstammung von ein巴rbekannten 
Art feststellen lassen， konnten nicht gefunden werden. Als Holotypus muste ein leicht 
beschadigtes Exemplar gewahlt werden， weil gerade dieses die charakteristischen 
Merkmale zeigte und leicht zu r巴konstruierenwar. 
Dictyocha speculu1匁 EHRENBERG
Taf. 2， Fig. 9-11 
1854 Dictyoc，加 SpeculumEHR.， Mikrogeologie， Taf， XVII， Fig. 5-7 
1854 Dictyoch頃 BinoculusEHR.， Mikrogeologie， Taf. XIX， Fig. 42 
1854 Dictyocha diommata EHR.， Mikrogeologie， Taf. XXXIII， Fig. 18/6 
1854 DI司yochaaculeate EHR.， Mikrog巴ologie，Taf. XIX， Fig. 40 
1880 Dictyocha aculeata EHR.， ST凸HR，Die Radiolarien Fauna......S. 120， Taf. VII， Fig. 7 
1901 Disteρhanus speculum (EHR.) HCKL.， LEMMERMANN， Silicoflagel1..S. 263， Taf. XI， Fig. 
11， 14， 20， 22 
1901 Distephanus sμculum (EHR.) HCKL. var. pentagonus LEMMERMANN， Silicoflag..S. 263， 
Taf. XI， Fig. 19 
1928 DistePhanus steculum (EHR). HCKL.， SCHULZ， Beitrage..・…S.263， Fig. 54， 56， 57， 
1930 Disteρhanus speculum (EHR.) HCKL.， GEMEINHARDT， Silicoflagel1. S. 61， Fig. 53 
1932 Distep加捌sspeculum (EHR.) HCKL.， DEFIANDRE， Les Silicoflag...Fig. 45 
1940 Dictyocha sρeculum EHR.， FRENGUELLI， Consideraciones...Fig. 1 
1950 Dictyocha speculum EHR.， DEFLANDRE， Contribution...Fig. 59， 60
1961 Dictyocha sρeculum EHR.， STRADNE宜， U ber f osil巴Silicoflag..S.92， Fig. 70-75 
1962 Dictyocha sρeculum EHR.， BACHMANN & ICHIKAWA， The Silicofl・.S.170， Taf. 3， Fig. 
39-56 
1oo W. IcHIKAWA， N.FujI and A. BACHMANN 
1963 Dictyocha sρ'8Culu例 EHR.，BACHMANN， P APP & STRADNER， Mikropal. Studien im Badener 
Tegel， S.149， Taf. 17， Fig. 23， 25， 27 
Beschreibung : 
Der Basalring ist in der Regel hexagonal， es kommen aber auch funf-und sieben-
strahlige Formen vor. Die Radialhorner entsprechen in ihrer Anzahl der Anzahl den 
Seiten des Basalringes， sie sind in der Regel relativ lang， kりnnenaber in einzelnen 
Fallen auch kurz und gedrungen sein. Fallweise ist der Basalring etwas in eine 
Langsrichtung gestreckt， in sつ1chenF allen ist das in der L孟ngsachseliegende Radial.目
hornpaar langer als die uberigen. In der Mitte oder etwas seitlich der Mitte zwischen 
zwei Radialhornern entspringen steil nach oben ragende Lateralbogen， die einen runden 
Apikalring tragen. Stutzstacheln befinden sich neben den Ansatzstellen der Lateral-
bogen am Basalring und sind nach innerトuntengerichtet. Zusatzstacheln sind bei 
den meisten Exemplaren vorhanden. 
Tafel 2， Fig. 11 zeigt eine seltene Doppelbildung des Skelettes von Dictyocha 
speculum. uber so1che Doppelbildungen wurde b巴reitsviel geschrieben， es steht 
auser Zweifel， das es sich dabei um Teilungsstadien handelt， bei denen ein zweites 
Skelett ausgebildet wird， we1ches sich nach vollendeter Reife ablost und als selbst邑n-
diger Organismus weiter1ebt. 
Von Bedeutung scheint zu sein， das das hier abgebiildete Doppelexemplar zwei 
verschiedene Skelettformen aufweist: Wahrend eine Halfte einfenst巴rigist， zeigt die 
andere Halfte ein Doppelfenster， ein Umstand， we1cher auf die frag1iche Existenz der 
von LEMMERMANN (1901， S. 266，) aufgestellten Art Cannoρilus binoculus (EHR.) 
LEMM. hinweist. Leider konnte ~von dieser uberaus aufschlusreichen Doppelbildung 
lediglich ein Unikat gefunden werden. So1che Doppelexemplare lassen auch den Schlus 
zu， das es sich bei anderen sechsstrahligen Formen mit zwei oder drei Apikalfenstern 
(C. trio畑 mataLEMM.) um gleiche Bildungen handelt. (Taf. 2. Fig. 12・15，17，D. 
cf. specul um) 
Der Verfasser hat die Zugehorigkeit von Formen mit mehr als einem Apikalfen-
ster (BACHMANN & ICHIKAWA， 1962， S. 170) zum Formenkreis von D. speculum 
gerechnet， wenngleich auch erst in dieser Arbeit ein konkreter Hinweis gegeben wird. 
Dictyocha speculum EHR. ist in vielen Diatomiten aus verschiedenen geologischen 
Atersstufen enthalten. Das erste Auftreten dieser Art durfte im a1teren Mioz如 zu
suchen sein， seitdem ist ein durchlaufendes Auftreten bis heute zu beobachten. Die 
Art ist im untersuchten Material hinsichtlich der Grose s 
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1854 Diciyocha Fibula EHRENBRG， Mikrogeologie， Taf. XXII， Fig. 42 
1941 DictyocJIa aus加 iaDEFLANDRE， Les notions dc gcnre et cle gracle S. 101， Fig， 8-11， 13
(ex D日干し 1950)
1950 Diciyocha ausonia DEFLANDRE， Contribution.・， S. 67， Fig. 201， 202 
1961 Diciyocha ausonia DEFL.， STRADNER， Uber fosile Silicoflag"圃S.92， Fig. 67 
1963 Dictyocha ausonia DEFL.， BACHMANN， PAPP & STRADNER，叫ikropaLStucli巴n日 .S.150， 
Taf. 18， Fig. 40-44 
Beschreibung : 
Rhombischer Basalring mi t vi巴rungefahr gIeich langen Radialhりrnern.Etwas 
seit1ich der Mitte zwisch色nden lhdialhorn巴rnist der Basalring stark nach innen 
gebuchtet， an cliεser St巴leentspringen flach nach 01巴11gerichtεt伝 L乱teralbogen，welche 
einen Apikalst巴gtragenラ clerquer zur Langsachs色 gεrichtetist. Die Latεra日Jogen
umschlies色nLat日r乱lfenster，welche wesentlich kleiner als die beiclen杭brigenFenster 
sind. Stutzstacheln treten nm vereinzeJt乱uf，bεsonclers bei stark granulierten Exεm四
plar巴n. Mancluual liegen die Stutzstach色lndirekt unter den Lateralbogen， wie beim 
Genus Corbisema， clies ist jedoch nicht typisch. Bemerkenswert erscheint die Fesト
stellung DEFLANDRE'S， das clie in der Langsrichtullg steh巴ndellRadialhorner langer 
sein soUen als cliεquerliegenc1en (1950， S. 67). Dies konnte bei c1en hier beschriebel1en 
Exemplaren nur selten b巴obachtetwerdeヲ 在日sonsten stimmen clie l11orphologischen 
Einzεlheiten mit clenen von DEFLANDRE uberein. Es handelt sich hier sicherlich 1口1
eine kleine Abweichung. Sehr se1ten treten auch aberrante Formen auf， wie auf Taf. 
3， Fig. 2'1 gezeigt wird. 
DEFLANDRE weist u. a. auch auf den Fundpunkt Caltanissetta auf SiziJien hin. 
Tatsachlich konnten in einem von ELGER aufgesammelten Material (Funclpunkt 2， 
Coll. Elger) zahlreich Exemplare von Dictyocha ausonia festgεstellt werden. Diese 
tragen in cler Regel gut ausg巴bildete Stutzstacheln untεr clen Lateralbogen. An 
anclerεn Fundpunkten von Caltanissetta (Fpkt. 4， 5， 6， Coll. Elger) liegen diεStu-
tzstacheln neben clen Lateralbogen. Diese Feststellung so11 der G巴genstandspaterer 
Untersuchungen werden. 
Dictyocha a例 oniaist im Hojuji Mudstone ub日r乱uszahlreich， sie ist mit ca. 20 
96 an der gesamten Silicoflagelliclenflora beteiligt. Gleichartige Formen， wenn auch 
weniger zahlrech und immer mit Stutzstacheln versehen， gibt es im Baclener Tegel 
von Frattingsdorf， Niederosterreich. (BACHM・， P APP & STRADNER 1963) 
Das massenhafte Auftreten von Dictyocha au.sonia rechtfertigt die Annahme， 
das es sich b巴 ihrum eine Leitform fur clas mitt1ere Miozan handelt. Dictyocha 
ausonia wurde bisher in den Untermiozan-.Diatomiten nicht b巴obachtetwe 
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D. ausonia noch nicht 乱uf. ICHIKAWA b巴schreibt diesen Fundpunkt als unterεs 
Mioz呂n.
1m Diatomit von N乱nao (Wakura Beds， s.BACHMANN & IcHIKAWA) ist D. 
ausonia nicht mehr vertreten， es handelt sich dabei um Straten，仁1iean der Miozän~ 
P1iozangr勾enze1iegen. 
Gr凶 enm説sigwurde die hi巴rbeschriebene Art wohl besser zu Dictyocha muta・
vilis DEFLANDRE passen， jedoch ist die ausere Form nicht so sehr ahnlich. uberdies 
ist das Grosenverha!tnis der beiden Radialhornp丘訂εvon D園 的 utabilisnoch lmtεr-
schiedlicher ョ1s bei D. ausonia. Der Verfasser kommt deshalb zur Ansicht， das 
die hier beschriebenen Formen n町 h dem Kreisγon D. ausonia zuzurechnen sind. 
(DEFLANDRE 1950， S 69， 刷
crux EHRENBERG 
Taf. 2， Fig. 16. 18-20 
1840 Diciyocha cntx EHR吋 Monatsberchte…S.207
185'1 Diayocha crux EI認・， Mikrogeologie， Taf.わJIII，Fig. 56 a， b， c 
1901 DI・stePh側 z，"scrux (EUR.) HAECKEL， LEMMERMANN， 8ilicoflagell...S. 262， TaL XI， Fig.6 
1928 Dislelう陶河uscmx (EHR.) HAECKEL， 8CHUlZ， Beitrage…S. 256， Fig. 45 
1930 Distclうhanz.Iscrux (EHRむ HAECKEL，GEMEINHARDT， Silicoflagell. .8. 58， Fig. 49 a， b， c 
1932 Distephanr~s crux (EHR固)HAECKEL， DEFLANDRE， Les 8ilicof!agell. Fig， 41， 43 
1950 Dictyocha crux EHR.， DEFLANDRE Contribution."Fig. 89 
1956 Diciyocha crux EHR.， 8TRADNER， Uber fossile Silicoflagell..，Taf. 5， Fig. 1 
1959 Distethanus crux (EHR.) HAECKEL， TSUMURA， Komentariita.. .S. 67， Taf. 4， Fig， 50， 51
1961 Diayocha crux EHRリ STRADNER，Ub巴rfossile 8i1icoflagell.・.8.ヲ2，Fig. 54 
1962 Diciyocha crux EHR.， BACHMANN & ICHIKAWA， Silicofl. Wakura...S. 168， TaL 1， Fig。
11， 121冶f.2， Fig. 16， Taf. 7， Fig， 1-8 
1963 Diciyocha crux EHR.， BACHMANN-P APP-STRADNER， MikropaL Stud...S. 147， Taf. 16， 
Fig. 1， 3， 8， 17
Beschreibung : 
Das Kies巴lskelett besteht aus einem rhombischen bis ov旦lenBasalring mit 4 
Radialhornern. Manchmal ist das in der Langsachse 1iegende Radialhornpaar etwas 
langer als das andere Paar¥In der Mi tte z九Nischεnden Radialhδrnern streben die 
Lateralbogen zi日mlichstei1 nach ob色nund tragen einen qu乱dratisch己nbis verrundeten 
Apikalring， Dieser kann gerade aber 乱uch，von oben betrachtet， leicht nach links 
verdreht sein. Seit1ich n色ben den Ansatzstellen der Lateralbogen ragen deutliche 
kleine Stutzstacheln nach unten町innen. W 0 die dem Basalring ent戸
springen， kann dieser leicht nach innen gebucht巴tsein， clies ist aber nicht regelmasig 
der Fal1. 
crux ist in clen verschieclensten Straten anzutreffen， weshalb ihr kein 
Leitwert zukommt. Vergleiche mit anc1eren Diatomiten haben ergeben， dar3 eine 
kleinere Var匂ntedieser Art in品lterenFormationen， besonc1εrs im unteren Mioz昌n，
gehauft auftritt. Nicht sehr haufig sind trigonale Forrnen ZI1 finden， welche Corbise凶
JHicrofossils fou押dfrorn Noto， Jaρ。抑 103 
ma triacanlha (l三HR.)，bzw. deren fa. minor SCHULZ irn Gesamthabitus ahnlich 
sind. Von dieser Art ist die trigonale Form ab色rdurch die Anordnung der Stutzst乱cheln
zu unterscheid巴n. Bei Corbisenza sHz巴ndie Stutzstacheln immer unter den Lateral-
bog日1，wahrend sie b~i Dictyocha stets neben den Lateralbogen ang巴orclnet sind. 
恥1:eistsind jedoch gar keine oder doch nur sehr undeut1iche Stutzstache1n ¥アo1'h乱ncl巴n.
BACI-IMANN & ICIlIKAWA (19G2) b己schreibensolche Varianten als Corbisema triacantha 
(EHR.") fa. minor SCHULZ Dies hat sich als irrig herausgestellt， im oberen M.ioz託n
ist diese Art nicht mehr vorhanden. 
uberhaupt ist die Zllgehorigkeit d日rtrigonalen Variante nicht immer leicht 
feststellbar. Sowohl Dictyocha crux， als auch， Dictyocha fibula entwickeln solche 
Dreiecksformen. 日iernm侶 zumHilfsmittel cler Grosenschatzung gegriHen werclen; 
in dem hier b巴schrieb日nenMaterial pass巴ndie trigonalen Formεn gr・osenrnaGigin 
den Kreis von Dictyocha crux und sind diesem zuzuordn日n.(Tafel 4， Fig. 38， 3D) 
8ehr司 ausdrucksvollkommt diese Form乱uchim Badener Tegel von FraUingsdorfヲ
Niederosterreich vor CsACHM.-PAPP-STRADN. 19(3). Auch il1 c1en eoz託l1enDiatomiten 
der Kreyenhagen 8haJe， Kalifomien， und 1m He!vet von Loosclorf， Niederosterreich， 
















1854- Diclyocha fibuJa EURENBERG， Mikrogeo!ogie， Taf. XX， Fig. 42 
1901 Diclyocha fibulo. EHRENB.， LEMMERMANN， Silicofl司gellatac，S. 260， TaL X. Fig. 27， 28 
(fa.) 
1928 Diじtyochafibula E.， SCHULZ， Beitrage...S. 252， Fig園 36‘37(fa i 
1930 Dictyotha filnda EHRENBERG， GEMEINHARDT， Silicof!agel1atae， S.47， Fig. 40 (fa.) 
1962 Dictyocha fibula EHR.， BACHMANN & ICI-IKAWA， Th巴 Silicoflag..3. 169， Taf. 2， Fig. 
25， 30
1963 Dictyocha fibula EHR.， BACHMANN， P APP & STRADNER， Mikropal， Stud.， S.148， Taf。
17， Fig. 21 
Beschreibung : 
Ovaler bis v巴rrunclet-rhombischer Basalring mit vier kurzen Radialhomern. 
Zwischen cliesenラ ungefahri1 der Mitte， ist der Basョlringjeweils leicht eingebuchtet 
und an cliesen Stellen el1tspril1gen clie steil 11ach oben ragenclen Lateralbog巴n. Die 
Lateralbogel1 vereinigen sich zu einem Apikalsteg， welcher quer zur Langsrichtung 
steht. Stutzstacheln sind stets vorhanden， die neben clen Ansatzstellen der Latε1'a1-
bogen am Basalring entspringen uncl nach inneトl1ntengerichtet sind. Die Skele四
ttoberflache ist bei manchen Exemplaren r・auhgranuliert， bei ancleren wiecler glatt. 
Manchmal finden sich Anoma1ien， bei denen die Lateralbogen a1 ihrer Vereinigungs .
stelle ein kleil1色sFenster bi1den (Fig. 26) oder der Apikalsteg einen Zusatzstachel-
ahnlichen Fortsaiz tragt. Solche Bildungen sind mangels weiterer， besser entwickelter 
Formen司 llichtleicht zu deuten. Es mag sich dabei um solche Formen handeln， die 
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auf eine Verwandtschaft mit Dictyocha slうeculu1匁 fa.pseudofibula oder 1うseudocrux
8CHULZ (1928) hinweisen. 
Ein wesent1ich groseres Interesse erweckt die Form mit einer Apikalfl誼che(Taf. 
2， Fig. 23). 8ie ist wesent1ich Kleiner als die meisten anderen Formen， ist auch 
deut1icher in eine L誼ngsachsegestreckt und an 8telle eines eindeutig ausgebildeten 
Apikalsteges ist eine Flache sichtpar. GEMEINHARDT (1930) beschreibt eine solche 
Form (8. 24・25，Fig. 8) und stellt fest， das es sich um ubergangsformen von 
Dictyocha fibula zu Dictyocha crux handelt. In weiterer Folge fuhrt der gleiche 
Autor die Vermutung an， das sich Dictyocha crux zuDictyocha speculum fa. 
pseudocrux fortentwickelt. Diese Vermutung scheint sich auch mit der oben g巴schi1-
derten Feststellung einer Verwandtschaft von D.fibula mit D.speculum auf dem 
Umweg Uber die fa. pseudocrux oder 1うseudofibulazu decken. 
Die klassischen Formen von Dicfyocha fibula kommen im Hojuji Mudstone nicht 
vor. Hauptsach1ich handelt es sich um solche Formen， die von LEMMERMANN (1901) 
als var. aSlロera(8. 260， Taf. X， Fig. 27，28) und von 8CHULZ (1928) a1s fa. rhombica 
beschrieben werden. (8. 253， Fig. 37). Beide Autoren geben fur di巴seFormen gleich 
Grosen， gleich Oberflachenbeschaffenheit und auch gleiche Fundorte an. Es dUrfte 
sich aller Wahrscheinlichkeit nach um die selbe Variante von Dictyocha fibula 
handeln. 
Eine Reihe ahn1icher Formen wurde vom Verfasser in den Mergeldiatomiten von 
Loosdorf， Niederδsterreich， welche dem mittleren Miozan zugehor号n，gefunden. 
Ein besonderer Leitwert scheint dem ganzen fibula-Komplex nicht zuzukommen. 
Es ist vielleicht bedeutungsvol1， das die alteren Formen kleiner als die ubrigen sind， 
ausgesprochen grose Formen finden sich im oberen Miozan， nachher findet wieder 
eine Formverkleinerung statt. Auch die Gestalt verandert sich mit abnehmenden 
Alter. Wahrend die alteren Formen vorwiegend quergestellte Apikalstege zeigen 
weisen die jungeren Formen hauptsach1ich Apikalstege auf， die langsgerichtet sind， 
somit der 8tammform nahekommen. 
Dictyocha fibula zeigt in der hier beschriebenen Ausbi1dung schon betracht1iche 
λhnlichkeit mit der im folgenden Absatz beschriebenen Art Dictyocha ausonia DEEL. 
und es ist unschwer zu erkennen， das es sich bei Dictyocha ausonia um eine Fort-
entwicklung von Dicty何 hafibula handelt. 
Dictyocha schauinslandi (LEMMERMANN) 
Taf. 3， Fig. 29・34
1901 Distet加nusSchauinslandii LEMMERMANN， Silicoflagellatae， S.262， Taf. XI， Fig. 4， 5 
1928 Distephanus crux (EHR，) HAECKEL var. Sch側 inslandi(L.) SCHUIZ， Beitrage...S. 259， 
Fig.47 
1930 Disteρhanus crux (EHR.) HAECKEL var. Schauinslandii (LEMM.) SCHULZ， GEMEINHARDT， 
Silicoflagellatae， S.60， Fig. 59 
lt1icrοlfossils found from Noto， Iatan 
19'10 Dictyocha scflmun.sla均di(LEIv.LM.) FRENGUEl.LI， Consideraciones".S. 4.5~ Flg. 2 C~ c1， f 
1950 Diciyocha schauiJZslandi LEMM.， DEFLANDTIE， Contribution， S.71， Fig. 217 
1956 Diayocha schauinslandi LEMM吋 ST1U¥.DNER，lJber Iosil色 Silic..Tafel 5， Fig. 4 
1ヲ61 Dictyocha schmanslandi LEMM.， STRADNER， libel' fosile 5ilic.品.5.92， Fjg. 60 
.Beschreibung: 
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l{ieselskelett， aus einem annah巳rndqu日dratischenbis leicht rhombischen Basalring 
bestehend， an dessen Enden ungefahr gleichlange :Radialhorner entspringen. 1n d巴r
Mitte zwischen dε11 :Radialhornem sind die J3asalringe leicht、jedochdeutlich einge四
bucht巴t. An dieser Stelle entspringen die c1ie flach nach ob日1r乱g日n
und einen relativ kleinen， quildratischen bis rechteckigen Apikalring t1'agen. Der 
gesamte Apikalapparat ist st乱rknoch oben gewolbt. Stutzstacheln sind nicht immer 
vorhanc1en. J3巴m色1'kenswe1't1st die Tatsache， das sowohl c1er Apilwlr泊ふ alsaucb 
die Latεralbogen wesentlich geringeren Durchmesser als der Basalring aufweist. Zus-
atz日tachelnkonnten nicht beobochtet werden. 
An Stelle eines Apikalringes komn1t fallweis日 auchein einfacher Apikalsteg nach 
Art von D. fibula vor. Solche aberrant巴 Exemplaresind allein durch ihre Grose uncl 
auch durch die Gest旦ltungc1es J3asalringes leicht e1'kenntlich. 
LEMMERMANN (1901) beschreibt diese Art als Variation von D. crux， mit der sie 
gemeinsam in den M日1'gelschiefemvon Dolje (J ug仁弓1.)vorkommt. SCHULZ bestatigt 
die Ansicht von LEMMERMANN， beide Autoren betonen， das Stutzstacheln fehlen 
konnen. Tatsachlich ist dies auch hier c1er Fall und der Verfasse1' legt dem Fehlen 
der Stutzstacheln keine wesentliche Bedeutung bei. SCllULZ uncl LEMMERMANN， sowie 
GEMEINHARDT， geben gemeinsam eineεlliptische Form des Basalringes an. STRADNER 
hingegen bildet s己ineExemplare mit glεicher Basalringform， wie in dit三serArb色it，ab. 
Eingehende Untersuchungen des Verfassers in verschieclenen Di呂tomiten，u. a. auch 
im Mergelschiefer von Dolje， Limb色rgund in dem noch nicht beschriebenen Diatomit 
von Mollmannsdorf (Niede1'osterrε1ch) haben jedochεrgebe民 das sowohl clie von den 
alteren Autoren beschriebenεelliptische Fonn als auch d.ie quaclratische Fm・111zmn 
Fonnenkreis dieser A1't zuzurechn己nsinc1. Der Verfasser ist weit巴1'scler Ansicht， 
clas de1' sehr kleine Apikalring， clie l'εlative Grりsecler Form uncl vor allem die stark 
im Durchmessεr verringerten Elemente cles Apikalaparates clie Kεnnzeichnenden Arト
merkmale sind. 
D旦svon GEMEINHARDT (S. 59， Fig. 51 abgebildete Exemplar kommt cl巴1hier 
abgebi1d邑tenFo1'men， besoncle1's de1' auf Tafel 3、Fig.32 gezeichneten. Form， sehr 
nahe. 
Dictyocha schauinslandi (LEMM.) konnte vom Verfasser besonders il1 den hel臥
vetischen Diatomiten uncl Mergeln an verschiedenen Funclpunkten in Niederasterreich 
beobachtet we1'c1en. Es e1'hebt sich c1aher c1ie Verml此ung，das c1ie quadratisc 
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Formen von jungerem geologischen A1ter sein durft巴n. Dies geht besonders aus dem 
Vergleich des helvetischen Mergeldiatomites von Mollmannsdorf mit dem Mergelschie国
fer von Dolje hervor. 1n ersterem ub巴rwiegendie quadratischen Formen und ellí~ 
ptische B旦salring巴 sindnur selten zu finden in Dol.ie hingegen sind die Haufigkei圃
tsverhaltnisse umgekehrt. Nach SCHUIZ (1928) ist die elliptische Form von D. 
schauinslandi auf das sarmatisch巴 Gebietbeschr邑nkt. Tatsachlich jedoch mus der 
Mergelschiefer von Doljj von hりheremAlter sein， das Sarmat ist in Kroatien nicht 
vollmarin， sondem brackisch ent羽rickell.
BACHMANN & ICHIKAWA (1962) bilden auf Taf. 7， Fig. 9 eine Form ab， welche 
d邑relliptischen Form von D. schauinslandi sehr stark ahnlich， wenn nicht identi:ヨch
Ist. Sie stellen jedoch diese Form wegen ihrer geringen Grδβe zu D. crux. Der von 
ihnen beschriebene Diatomit CWakura Beds) g巴hortder Miozan-Pliozangrenze an. 
Taf. 3， 33 zeigt ein Ex巴mplarmit vier Radialhりrnernund trigonalem Api-
kalapparat， Fig. 34 eine trigonale Variante. Sowohl grむsenmasig，als auch hinsich回
tlich der wesentlich dunneren Bauelemente des Apikalapparates、passendiese nicht 
sεhr haufigen Abnormitaten zu denεn Formen von 




1901 Diclyocha Schauinsla叩diLEMM・， Silicoflag. .S. 262， Taf. XI， Fig. 5 
1928 Dzstethanus crux (EHR) var. ，Schaui持slandii(LEMM.) SCHULZ， Beitrage，・"8，259， Figo 
47 a 
1930 Disleρhanus crux (EHR.) var. Schaui蹄slandii(LEMM.) SCHULZ， GEMEINH.， Silicoflag… 
S. 58， Fig. 51日
1ヲ40 Diclyocha schauinslandi (LEMM.)， FRENGUELLI， Consideracion巴8...S.41広Fig.2 d 
Rhombischer Basalring mit 4 sehr kurzen Radialhδrnern. In der Mitt巴 zwischen
zwei Radialharnεrn巴ntspringenaus starken Einbuchtungen des Basalringes die La凶
teralbogen flach nach oben und tragen im geometrisch巴nMittelpunkt des Basalringes 
einen r巴chteckigenApikalring. Am Basalring， fast gen乱uunter den Ansatzstellen der 
Lateralbogen， befinden sich die Stutzstacheln， die nach innen-unten ragen. 
Eine sichere Zuordnung zu Diciyocha schauinslandi kann in dies巴m Fall nicht 
γorgenommen werd色n. Es handεlt sich uberdies um ein Unikat. Auffallig 1St diε 
Anordnung der Stutzstacheln， wie bei Coroisema. 
Es kann hier nur die V巴rmutungausg田prochenw色rden，das es sich bei diesem 
Exempl乱rum eine sεltene Variant色 vonDictyocha schauinslandi (LEMM.) h託ndelt.
Vergleichend mit den Exemplaren auf Taf. 3， Fig. 30句 lastsich nur eine entfernte 
Ahnlichkeit feststellen， die jedoch nicht so 
Dictyocha schat的犯landizmεchnen zu konnen. 
diese Fonn dem Kreis von 
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Mesocena aticulata (SCHULZ) DEFLANDRE 
Taf. 4， IiI史.86 
1928 Mesocena o(，m抑制ensisSCHULZ var. apicu!ata SCHULZ， Beitrage.・.S.2'10，Fig. 11 
1932 Mesocω1.(1 apiculata (SCHULZ) DEFLANDRE， System. Silicoflag.ooS. '19， Fig. 34， 35 
1956 Mesocena ajうiculata(SCHULZ) DEEL.， STRADNER， Uher fos. Si1ic..S. 85， Taf. 1， Fig. 1， 2 
1961 fIlesocenaゆiculata(SCHULZ) DEFL吋 STRADNER，Uber fos. Silic..S. 89， Fig. 28 
1963 Mesoccna aticulata (SCHULZ) DEFL・， BACHMANN-PAPP-STRADNER， Mikropal. Stud.・.8.
152， Taf. 19， Fig. 60-62 
Beschreibung : 
Das Kieselskeletl: besteht nur aus drεfast gleichlangenヲ durchScheiclewande 
unte1'teilten Staben， wεlche ein mehr ode1' wenige1' regelm註日ig巴sDreieck bilclen. An 
den Knickstellen b弓findensich ganz kurze Raclialhδrner. Bei einigen Exemplarでn 1St 
cler Basal1'ing nach innen， bei anderen wi日c!ernach aus行11 geschw色ift，die Ecken sind 
aber immer kantig， Der Skeletthohlraum ist bei den Scheidewamlen ldcht tl'Ompeten回
artig erweitert. 
Wie bereits im乱llgemeinenTeil erwahnt wurde， handelt es sich um eine der 
beiden Formen; welche sich c1urch Scheidewiinde von den ubrigen Arten unterscheiden. 
Wahrend im Alttertiar 8eh1' viele Arten Scheidewande aufweisen， ist die8θTendenz 
nach oben hin immer mehr abnehmenc1. 
Mesocenα atIculata ist auch in den Diatomiten von Oamaru， Neuseeland 
(Oligozan) s色hr haufig uncl wird aus diesen von SCHULZ (1928)， GEMEINHARDT 
(1930) und FRENGUELLI (194.0) be~;chrieben. 
Mesocena oama:ruensis SCHULZ 
Taf. 4‘Fig. 37 
1928 Mesocena oamaruensis SCHULZ， Beitrage・.8.240， Fig. 10 b 
1930 Mesoc官押'.(1oarnarl4ensis 8CHULZ， GEMEINHARDT， Silicoflagell...S. 34， Fig. 20 
1940 Corbise例。。耐naruensis(SCHULZ)， FRENGUELLI， Consideraciones...S. 64， Fig. 13 c 
1956 Mesocena oatηaruensis SCHULZ， STRADNER， Uber fossile Silicげ .Taf.35， Fig. 4 
1961 Mesocena oa持zartlensisSCHULZ， STRADNER， Uber fossile Silic..S. 89， Fig. 30 
Beschrei品ung:
Das Kieselske1ett besteht ans cl1'ei gleichlangen， nach innen deutlich geschweiften 
Staben， welche， durch Scheiclewancle getrennt，巴ingleichsεitig巴8Dreieck mi t sehr 
stark verrundeten Eck巴n bilclen. An d巴n Ecken， wo 8ich auch c1ie Scheic1ewande 
befinden， ragen g旦nzkurze stummelige Radialhorner nach aus巴n. Die Skelettlnmina 
sind bei den Scheidewanden etwas erweitert， jecloch l1icht 80 stark wie bei cler ahrト
lichen Art M esocena: aρl:culata， 
SCHULZ， GEMEINHARDT und STRADNER bilden cliese Art immer ohne Raclialhorner， 
jedoch mit im ubrigen vollkommen gleicher Gestalt und Gro自己 ab， FRENGUELLI 
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beschr巴ibteine Form als Corbiserna (FRENG. 1940， S. 64， Fig. 13 c) 
welche an einer Ecke ein kurzes Radialhorn aufweisL Nach Ansicht d邑sVerfassεrs 
ist das Vorhandensein von kurzεn Radialhorn邑rnbei den von 
Hojuji eine Erscheinung， der weniger morphologische， als okologische Bedeutung 
beizumessen ist. 'Nie im allgemeinen Teil bereits beschrieben， handelt es sich mit 
groser W旦hrscheinlichkeit um oberflachenvergrむserndeErscheinungen， die fur warme 
l叫eeretypisch i sL 
(EHR.) HAECKEL 
Taf. 4， Fig. 40イ4，Taf. 5， Fig. 45-52 
1844 Dictyocha hemisPhaerica EHR.， MonatsbeL， S.266 
1887 Ca側 opilZlsh捌坤haer伽 S (EHR.) HAECKEL， Report.，.S. 1569 
1928 Ca附 otilZlshemisβ加ericus(EHR.) HAECKEL， SCHULZ， Beitrage.，.S. 268， Fig. 64 a， b 
1930 Cannoβilus hemisρhaericus (EHR，) HAECKEL， GEMEINHARDT， 8ilicofl..S 76ヲ Fig.63
1ヲ40 CannoPilus sthaericlts GEM.. FRENGUELLI， Consideraciones・.8.49， Fig. 5 a， c， f， g， h， i 
1956 Ca時間。がlushemisjJhaericus (EHR.) HAECKEL， STRADNER， Uber fos. Silicofl..，Taf. 13， 
Fig. 1-3 
1961 Ca持符oPilushemisthaericZls (EHR.) HAECKEL， STRADNE丑， Uber fo鈴.Silicofl..S. 92， Fig. 
82-85， 8. 89. 91. 
1963 Can河口pilushenusthaericus (町一IR.) HAECKEL. BACHMANN-P APP-STRDNER， Mikropal也
Studien..・S.152， Taf. 20， Fig. 63-68 
Beschreibu幻:g: 
Hexagonaler Basalring mit 6 Radialhornern， von den巴ndas in der Langsrichtung 
stehende Paar meistens etwas ist als die Radialhornpaare. Zwischen 
den Radialhりrnernragen die Lateralbogen schr詰gempor und tragen d邑nhochg巴wolb四
t印 wieein Gi tterkδrbchen geformten Apikalapparat. Die Apikalfenster sind sowohl 
in der Form， als auch in der Grδ:!>e und Anzahl recht untεrschiedlich. Allgemein 
sind die Lateralf巴nster wesentlich grδ8er als die 二 DieAnzahl d巴T
Apikalfenster schwankt zwischen 3 und 10. Am Apikalapparat bεfinden sich hauiig 
sehr kraftig ausgebildete Zusatzstacheln， vvelche flach wegstehen， manchmal auch 
steil nach oben gerichtet sind. SkeleUanomalien sind nicht selten. Taf. 4， Fig. 40 
zeigt eine Ubergangsform zu schul.zi DEFL~ d.) Die imrner sehr 
deutlich ausgebildeten Zusatzstacheln bεfinden sich neben den Ansatzstellen der Late-
ralbogen am Basalring und sind nach innerトuntengerichtet. 
ist nicht selten llnd weist eine leichte Grosenvaria .
bilitat auL Sie ist sehr gut mit dern Formenkreis von Limberg， Niederりsterreich
(Helvet) und Loosdorf， Niederosterreich Teil) vcrgleichbar. Auch hier 
scheint es sich um eine Art miit einem gewissen Leitwert zu handeln， die ihren 
日出epunktim mittleτen Miozan erreicht.， 
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CannoPilus schulzi DEFLANDRE 
Taf. 5， Fig. 53 
1949 Cm例opilusschulzi DEFLANDRE (=Cannoρ'ilus cyrtoides SCHULZ non HAECKEL); DEFL.， 
nicht ver凸ffentlicht
1962 Cannoρilus schulzi DEFLANDRE; BACHM. & ICHIK.， Silicofl. Wakura Beds...p. 171. pl. 
4， (dort in der fa longispina BACHMANN) 
Beschreibung : 
Elliptischer Basalring mit 8 mittellangen， gleich gros巴nRadialhornern. Zwischen 
den Radialhornern wolb巴nsich Lateralbogen steil nach oben und umschliesen grose 
Lateralfenster. Der Apikalapparat besteht aus 18 Apikalfenstern von ovaler bis runder 
Form und betrachtlichen Grωenunterschieden. Er ist sehr stark aufgetrieben und 
tragt mehrere Zusatzstacheln， die seitlich weggespreizt sind. Die Stutzstacheln befinden 
skh zwischen den Radialhorn巴rnan der Innensei te des Basalringes und sind nach 
innen幽untengerichtet， sie haben etwa die halbe L詰ngeder Radialhorner. 
Hier handelt es sich um ein Unikat， weitere， wenn auch nur ahn1che， Formen 
wurden nicht aufgefunden. Als Ubergangsform von CannoPilus hemisphaericus zu 
Cannoρilus schulzi mag das auf Tafel 4， Fig. 40 angebildete Exemplar angesehen 
werden， dessen langstes Radialhorn eine deutliche Abspaltung zeigt， was zur Bildung 
eines achtstrahligen Typs fuhrt. 
Auf das Verhaltnis Canno戸lusschulzi-Cannopilus cyrtoides wurde in BACHMANN 
& ICHIKAWA (1962) hingewiesen. 
Gleiche Formen finden sich noch an folgend巴nFundorten: Malaga Cove， Kali指
fornien， Upper Temblor (= cf. Helvet); Loosdort， Niederosterreich; Limberg， 
Niederosterreich， Helvet; die von alteren Autoren angegeb己nenFundorte Sa. Monica 
und Redondo sind gleichb巴deutendmit Malaga Cove. 
Can仰がilusschulzi (in der runden Form， wie hier beschrieben) kann nach den 
bisherigen Ergebnissen als typisch fur das mittlere bis obere Miozan angesehen 
werden. Die fa. longispina hingegen scheint fur die Miozan圃Pliozangrenzetypisch zu 
sein. Dabei sind ab巴rokologische Verschiedenheiten nicht ganz von der Hand zu 
weisen; es liegt auch derzeit nicht genugend und sicher belegtes Material fur eine 
endgultige Aussage vor. 
Derivatio nominis : 
Holotypus: 
Locus typicus: 
Stratum tYPicum : 
Cannopilus jouseae n. sp. 
Taf. 6， Fig. 54-58 
Frau Dr. A. JousE mit dankbarer Verehrung gewidmet 
Das im Praparat HOJ 1 einzeln gekennzeichnete Exemplar 
(Taf. 6， Fig. 55) 
Hojuji， Suzu City， Pref. Ishikawa， Japan 
Hojuji MudstoIie， Mit1etes Miozan 
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Das Kiselskelett hat die Form einer Hohlkugel von etwas abgeplatteter Form. 
Der B旦salringist vollkommen glatt， kreisrund und hatεtwa den halb色nDurchmesser 
des gesamten Apikal乱pparates. Vom Basalring entspringen '1 bis 13 Lateralbogen， 
welche Lateralfenster von verschiedener Gestalt， rund b1S oval， und verschiedener 
Grose umschliesen. Die Lateralf日nst日runterscheiden sich in Form und Grose nicht 
wesentlich von den Apikalfenstern. Es konnten 13 bis 20 solcher Fenster gezahlt 
werden固 Beikeinem der im Hojuji Mudstone sehr haufigen Exemplare der neuen Art 
konnten Radialhorner， Stutz-oder Zus乱tzstachelnbeobachtet we1'den， das Kieselskelett 
ist vollkommen glatt. 
1n diesem Zusammenhang mus noch en九lahnt werden， das der Ve1'fasser in 
einem jungtertiaren zwei Arten feststellen konnte， die ohne ZVv'eifel dem 
A1'tenk1'eis von 
gliede1' zwischen 
zugereclmet we1'den kりnnen. Diese Arten scheinen Bindか
C. picassoi und C咽 jouseaeda1'zustεllen. Sie 
gehoren zwar nicht zu der hier b巴schriebenenAblagerung， sondern in ein marines 
Sediment des aut3e1'alpinen Vγiene1' Beckens in Niederosterreich. Der Verf旦sser 呂t
der das ihre B巴schreibunghier erscheint， um die Reihe 
der Cm附oiJilus~Arten mehr abzurunden. 
Can針。戸ilusichil?awai n. sp. 
Taf. 6， Fig. 59~6i 
Derivatio獄ominis: ProL Dr. WATARU ICHIKAWA， dem Freund und Mitarbeiter 
des mit Dankbarkeit gewidmet 
Holotypus : Das im Pr品paratLoosdorf A 9 einzeln gek巴nnzeIchneteExe四
mpl乳r(Taf. 6， Fig. 61) 
Locus tYlうicus: Loosdod， Niederりsterreich
Stratum tvfJicum : Obεres Miozan 
Beschrei品ung:
Das Kieselskelett besteht aus einem sehr grossen Basalring， von dem 9 bis 12 
Lateralbogen steil nach oben streben und groβe Lateralfenste1' umschliesen. De1' 
Apikalapparat ist kugelig aufgewolbt und besteht aus 12 bis 25 verschieden groβen， 
ovalen bis runden Apikalfenst巴1'n，von denεn keines die Grose der Later且lfenster
erreichL Zwischen den Ansatzstellε11 der Lateralbogen am Basalring entspringεn 
schlanke lange Stutzst且ch日1n，die flach g色genden geom己trischenMi ttelpunkt des 
Bas呂lringesge1'ichtet sind. Der Basalring ist im Durchmesser nur kleiner als 
der gesalute Apik丘lapparat. Radialhど:irnersind nicht vorhanden， eb巴nsokonnt色nkeine 
Zusatzstacheln beobachtet werd巴n.
Cannopilus ichikawai wird in diese1' Arbeitョobwohlvon einem fremden Fundort， 
Microfossils found from Noto， Ja.ρan 111 
erwahnt， weil er sich wegen des Mangels an Radialhornern an die vorher beschriebene 
Art Cannoρz・lusjouseae eng anschliest. Dasselbe gilt .auch fur die im folgenden 
Absatz neu beschriebene Art ClJ，nnopilus latijenestratus. 
Uber die Fundumstande dieser beiden Arten ist im“Allgemeinen Teil" dieser 
Arbcit berichtet. 
Cannol台ilusichikawai ist im Untersuchungsmaterial sehr selten， wegen seiner 
Grδl3e jedoch nicht zu ubersehen. Es liegen drei Exemplare vor， von denen zwei 
gleich gros sind， das dritte Exemplar ist ungefahr um ein Drittel kl巴iner.Das Typ-
ex巴mplarist geringfugig beschadigt， konnte aber sicher rekonstruiert werden. 
Die Einstufung in das obere Miozan erfolgte an Hand zahlreicher and巴rerSilico-
flagel1iden im gleichen Material， vor allem mit Hilfe von Cannotilus sphaericus GEM. 
und Cannopilus 1うicassoiSTRADNER， we1che Arten im oberen Miozan sehr haufig 
sind. (Vergleiche: STRADNER 1961， BACHMANN. 1963) 
CannoPilus latijenestratus n. sp. 
Taf. 6， Fig. 62-64 
Derivatio nominis: lat. latifenestratus=mit grosen Fenstern verseh巴n
Holotyρus: Das im Praparat Loosdorf A 10巴inzelngekennzeichnete Exem-
plar(Taf. 6， Fig. 62) 
Locus tyticus : Loosdorf， Niederosterreich 
Stratum tyticum : Oberes Miozan 
Beschreibung: 
Das Kieselskelett besteht aus einem ovalen bis runden Basalring， von dem 6 bis 
9 Lateralbogen steil nach oben entspringen， sie umschliesen groβe， verschiedeI). 
geformte Lateralfenster. Der Apikalappart ist sehr stark aufgewolbt und besteht aus 
2 bis 6 grosen Apikalfenstern von sehr unterschiedlicher Form und Gros巴. Wie bei 
CannoPilus ichikawai weist auch diese neue Art keine Radialhorner und auch keine 
Zusatzstacheln auf. Die Stutzstach巴lnbefinden sich zwischen， teilweise auch unter den 
Ansatzstellen der Lateralbogen am Rasalring， sie sind nach unterトinnengerichtet und 
gedrungen gesta1tet. 
Diese Art is se1ten， weshalb auch hier als Holotyp ein unwesent1ich beschadigtes 
Exemplar gewahlt werden muste. CannoPilus latijenestratus ist nicht ganz so gros 
wie Cannotilus ichikawai. Wegen des Mangels an Radialharnern besteht die 
Vermutung， das die beiden Arten miteinander eng verwandt sind. 
Hinsichtlich der Fundumstande und der stratigraphischen Einstufung gilt auch 
hier das bei CannoPilus ichikawai Gesagte. 
112 W. lCHIKAWA， N. Fuji丘日dA. BACHMANN 
Archaeomonadaceae DEFLANDRE 1932 
Die Vertret巴rdieser sind im Hojuji Mudstone ziemlich 
selten und nur in vier Artεn vertreten. Selbstverstandlich verbieten sich stratigra-
phische Ruckschlusse infolge der Seltenheit von selber. Ebenso war es nicht moglich， 
ganze Pupolationen zu weil nicht genugend Material gefunden werden 
um die Var・iabilitatausreichend darstellen zu konnen. 80 mus hier wohl 
oder ubel mi t einer s己hrbescheidenen Dokumentation d乱sAuslangen gefunden wεrd己n
und so darf dies巴rTeil unserer Arbei t als ei臼 kleinerAnteil zur Vervo-
lst語版ligungder Organismen -Vergesellschaftung im Hojuji -Mudstone gelten. 
Arbeitstechnisch bieten die Archaeomonaclaceen keinerlei Schwierigkeiten. Es 
wurde n司chden fur Nannop1ankton verfahren， a1so 
lediglich eine Aufschlammung cles Rohmaterials in reinem 'W乱sservorg色nommenund 
nach vollstandigem Troclmen in ein hochbrechendes Medium (P ARAX， einge町
schlossen. 
Zufolge ihrer Kleinhei t wurden clie A.rchaeomonadaceen mi t einem sehr sねrken
Objektiv untersucht， wobei eines der neuen olimm巴1'sion-Systeme der Fa. Optische 
We1'kεC. Reichert hervorra疋endeDienste leistete. 
Gεnus: ArchaeoJnonas DEFLANDRE 1932 
Archaeomonas DEFLANDRE 
T旦f巴17， Fig. 1， 1a 
1932 a .Arcl.ωeomonas heterolうteraDEFLANDRE， Arch丘eomonadaceae・5⑩ 1861. Fig. 4-5 
1932 b Archaeomonas heteroptera DEFLANDRE， Not巴 surles Archa巴om..・sロ 4.Fig. 10-17 
Elliptische mit deutlich I-.als und nach innen leicht erweiterter 
Pore. 1n Langsrichtung der sind mehrere (nach DEFLAND豆E1932， S. 4， 4-11 
Sluck) flugelartigεr Saume angeordnet. Diese sincl sehr dunn， deutlich uber clie Cys町
tenwand erhaben und erstrecken sich， bei cler Por日nbeginnencl， uber den gegenuberー
liegenclen Pol und enden wieder bei cler Pore. Dabei sind sie in leichten Wellen 
angeordnet. Das im Mudstone 巴neStuck laβvier solchel 
Saumeεrkennen. Sie sInd rεgelmasig angeordnet uncl cliese Anordnung last den 
Schlus zu， das ehva 
erkennbar sind. 
6 oder 7 optisch aber nicht 
DEFLANDRE beschreibt 1932 diεse Art aus dem lVloler von Fuur (Jutlancl)， welches 
zum Ypresien gehort und wo di己seArt sehr haufig ist. Ich habe die gleiche Art im 
Bad日nerTegel von Frattingsdorf in nur s色hrwenigen Exemplaren festgestellt und es 
besteht clie Vermutung， das im oberen Miozan die obere Grenze dieser Art erreicht 
ist. 
jl.，ficrofossils f1 
Archaemnonas mmnillosa TYNAN 
T3f， 7， Fig， 2， 2a 
1960 A.rchCleomol凶sm品millosaTYNAN， T11巴 ArchaeOID，of the Calvert Form" 5， 37， Taf. 1， 
Fig， 9 
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Vollkommen glatte， spharische， relativ c1ickwandige Cyste副 DeτHalsist etwas 
erhab七11 unc1 sanft mit c1er Cvstenwand verbunc1巴1， Die Pore hat innen und aul3en 
etwas verschiec1ene Durchmesser， in der Mi tte ist sie leicht vereng仁
TYNAN beschreibt c1iese Art aus dem Miozan der Calvert Formation in Maryland， 
(USAλem巳m Diatomitラc1erhinsichtlich seiner ubrigen Mikrofossilien 巴inegrose 
Ahnlichkeit mit c1em Hojuji Muclstone aufweisL 
A1'chaeomonas mangini DEFLANDRE 
TaL 7， Figo 3， 3a 
1932 a /1円';hClBomoJUf.Sli1angini DEFLANDRE， Archaeornonadaceaco，5， 1日61，Figo 2 
1932 b ilrchaeomonas Mangini DEFLANDRE， Notc sur 1巴siuchaeom・0・3，3， Fig， 1 
1960 Archaeomonas片岡nginiDEFLANDRE， TYNAN， The Archaeom. of the Calvert FOrIn・， 8，
35， Taf. 1， Fig， 4 
Spharische Cyste mit erhabenem Hals uncl nach il1nen leicht en入reiterter Poreo 
Der Hals ist cleutlich abg巴setzt.むberdie. ganze Ausenwancl sind kurze ke.gelige 
Stacheln unregelmal3ig verteilt， Allf den Aquator der Cyste sind llngefahr 10 bis 12 
solcher Stacheln verteilt. 
TYNAN beschreibt cliese Art aus cler mioz註nenCalvert Fonnation von Maryland 
(USA入DEFLANDREgibt als Fu.ndorl nur Marylancl an， 1m Badener Tegel von I平ra-
ttingsdorf (mittleres-oberes Miozan) fand ich Ao mangini vereinze1t. 
Genus: Archaeosthaeridiurn DEFLANDRE 1932 
Archaeos1うhaeridiurntachyceros DEFLANDRE 
Tafel 7， Fig， 4-5， 5a 
1933 Archaeosphaeridium戸ClchycerosDEFLANDRE， S巴condnote."S， 88， Fig， 40 
1960 A.rchaeosρhaeridimn tachyceros DEFLANDRE， TYNAN， The Archaeorno of the Calvcrt 
Form蜘園，8.38， Taf. 1， Fig， 14 
Glatte spharische Cyste mit erhab巴n巴111 breitem Hals lncl zylindrischer Pore， 
welche in einer schusselartigen Vertiefllng des Halses liegt， Der Hals ist nicht stark 
von c1er Cyste abg巴setzt，sonclern geht in cliese sanft uber. Mehr巴restark巴Stacheln
von rundem Quersclmi t sind 土 regelmassigub巴rcli巴Cysteverteilt， Ihr巴Lange
betragt 2/3 bis 1/1 cles Cystendurchmessers， Die Ansatzstelle cl色rS tacheln an der 
Cystεist leicht verbreitert省
A， tachyceros ist wesent1ich haufiger als clie註brigenc1rei Arten， Sie ist 乱uch
clurch ihre Grδβe s巴hrverschieden und wird etwas groser， als von DEFLANDRE 
(1933) beschrieben， 
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Fig. 1-8 Dictyocha for嗣osan.印@
1 Pr晶p.HOJ 13 
2 Prap. HOJ 4 
3 Prap. HOJ 16 
4 Pr，晶p.HOJ 4・0・… Holotypus
5 Pr晶p.HOJ 12 
6 Prap. HOJ 10 
7 Prap. HOJ 21 
8 Prap. HOJ 3 
W.， ICHIKAWA， N. FUJI and A. BACHMANN TAFEL 1 















Dictyocha 81うeculu例 EHR.，Pr晶p.HOJ 3， 5 
Dicfyocha speculum EHR.， Doppelskelett， eine Skeletthalfte weist ein Apikaifenster， 
die andere Halft告 zweIApikalfenst巴rauf， Prap.日OJ5 
Dictyocha cf. speculum EI王R.，Kurzh凸fnigeForm mit zwei Apikalfenstern， Prap. 
HOJ 1 
Dictyocha cf. sρeculum， E日R・， drei-fenstrige Form， Prap. HOJ 2 
Dictyocha cf. sρeculum EHR.， zweifenstrige Form mit offen告m Basalring， Prap. 
HOJ 13 
Didyocha cf. speculum EHR吋 (var.ρ6蹄tago日明 LEMM.)Prap囚日012
Dictyoc!.ωcrux EHR.， Prap. HOj16 
Dictyocha fibula EHR.， Prap. HOJ 9 
Dictyocha fibula EHR吋 Forrnmit Apikalflache Ubergangsform zu D. Cl'UX， Prap. 
HOJ 16 
Dictyoch日 fib哩daEH宜吋 Prap-HOJ10 
Dictyocha fibula EHR吋 Anomaliendes Apikalapparates， Prap. HOJ 2，3 
W.， ICHIKAWA， N. FUJI and A. BACHMANN TAFEL I 
ScιRelう.Kanazawa Uniυ.， Vol. 9， No. 2 









Dictyoch.頃 aus仰uaDEFL.， pentagonaler Basalring， Pr，品p.日OJ7 
Dicかochaausonia DEFL・， normal邑 Formen，Prap. HOJ 2， 5 
Dictyocha schauinslaゅzdi(LEMM.) quadratische Form邑口， Prap. HOJ 2 
Diciyocha schauinslandi (LEMMふ rundeForm mit stark verdunnten Lateralbogen， 
Prap. HOJ 20 
Dictyocliω sch例措slandi (LEMM.)， abnorm gestalteter Basalri珂 mit ebenso 
呂bnormenLateralbogen， Prapo日OJ1 
Dictyoc加 schauinsla開di(LEMM.)， trigonale Form mit Lateralbo~en wie Fig. 33， 
Prap. HO.l 12 
W.， ICHIKAWA， N. FUJI and A. BACHMANN TAFEL II 
Sci. Relう.Kanazawa Univ.， Vol. 9， No. 2 
T A F E L IV
(Fossi1 Silicofagellidae) 
TAFEL IV 
Fig. 35 Dictyacha sp.， (Dictyacha schau的 beachten日wert1st die .anordnung der 
Stutzstache!n， fast unter den Lateralbogen， ahnlich Corbisema， Prap.日OJ22 
36 M esacena aβiculata (SCHULZ) DEFL.， Prap. HOJ 20 
37 Mesoce河aoamaruensis SCHULZ， Prap. HOJ 3 
38， 39 Diciyocha cr制.xEHR・， trigonale Abwandlungen， Prap. HOJ 3， 9 
40-44 Cannoがlushemisρhaericus (EHR.) HAECKEL， Prap. HOJ 3， 8， 11， 16 
40 C出包括0がlushemisρh.aericus (EHR.) HAECKEL， septagonale Form mit Abspaltung 
eines achten Radialhornes， Ubergandsform zu Cannopilus schulzi DEFL.司 fa.
longispina BACHMANN， Prap. HOJ 14 
W.， ICHIKAWA， N. FUJI and A. BACHMANN TAFEL IV 








CanriO戸ilushemisρ加ericus(EHR.) HAECKEL， Prap. HOJ-2， 3， 7 
CannoPilus hemisρhaericus (EHR.) HAECKEL， Anomalie mit offenem Basalring 
und sehr stark reduzierten Radialh凸rnern，Prap. HOJ 6 
Canno戸lushemisρhaericus (EHR.) HAECKEL， Anomalien mit offenen Basalringen， 
HOJ 4， 8 
Cannopilus schulzi DEFL.， Prap. 
W.， ICHIKAWA， N. FUJI and A. BACHMANN TAFEL V 
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Cannoρilus jouseae n. sp. 
Prap. HOJ 1 
Prap. HOJ 1…... Holotypus 
Prap. HOJ 7 
Prap. HOJ 2 
Prap. HOJ 4 
Ca持noρilusichi.'1awai n. sp.， Prap. Loosdorf A 9 
Cannotilus latぴenestratusn. sp.， Prap. Loosdorf A 10， 
Holotypen 
W.， ICHIKAWA， N. FUJI and A. BACHMANN TAFEL VI 
Sci. Rep. Kanazawa Univ.， Vol. 9， No. 2 
T A f E l VII 
(Fossil Silicofage1lidae) 
TAFEL vr 
Fig⑥ 1 Archaeomo叩asheterolうteraDEFLANDRE， Pr設poHOJ 43 
2 Arc仰 80例。河asmamillosa TYNAN， Prap罰 HO]43 
3 A1~chaf!，0?11onas 別仰zgìni DEFLANDRE~ 日:ap曲目OJ 43 
4 .Archaeoslうhaeridiumpachyceros DEFLANDRE， Pr註p，HOJ 8 
Ansicht von unten， die Poren schimmert durch die (::;ystenwancl durch und !ist clie 
engste Stelle cler Poren uncl deren Umwallung erkennen 
5 Archaeoslうhaeげdiu問 ρachycerosDEFLANDRE， Prapo HOJ 17 
seitliche Ansicht， weiche die wallartige Umranclung der Pore zeigL 
1a- 3ch日ittecluどchdie Poren derγεrschiedenen Art巴nbei 
5a sehr starker 'l ergr凸βerung
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